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S U M M A R Y
In the present paper the A u thor furnishes data for the 
stratigraphy and paleontology (mainly Pelecypoda) of the 
Corumbatai formation, upper portion of the Passa Dois series, 
of Permian age, of the S ta te o f São Paulo, in its type-locality, 
the region of the Corumbatai river.
T he  paleontology and the stratigraphy of this formation 
has not yet been studied in detail. Von H uene (1927) wrote a 
brief note concerning the stratigraphy of that region; Cowper  
R eed (1932) has described some fossil pelecypods, one form  
of which had been described by Holdhaus (1918). T w o  o f the 
topographic sheets 1:100,000 published by the former Commis- 
são Geographica e Geologica de  Sao Paulo” show to some extent  
the geology of the regions of Rio Claro (1908) and Piraci­
caba (1942).
General references of extensive character concerning the 
regional geology are to be found in the papers by M oraes Rego  
(1930, 1936), W ashburne (1930), Oppenheim (1934) and others. 
The structure has been discussed by W ashburne (1930) and  
Oppenheim and M alam phy (1936) for the southern part o f the 
region of the Corumbatai river.
The A uthor  s> researches were initiated in 1942 and published 
pro-parte in previous papers (1944, 1945 and 1946), one of which 
in co-author ship with Sergio Mezzalira.
The Corumbatai formation consists in this region mainly 
o f reddish or violet siltstones, with frequent intercalations of 
shale and secondarily of sandstones, limestones and clay stones.
The computation of the altimetric levels of the outcrops of 
the fossiliferous guide-beds has provided a dip of 4,5 meters 
W - N W  per kilometer for the northern portion of the valley. 
In the southern portion of the valley the structure is rather 
complex, and for this reason the A u thor  has had no success in 
attempting to f ix  the vertical ( stratigraphic) distance between  
the lowest fossiliferous horizon of the northern portion of the 
valley and the very base of the Corumbatai formation outcroping
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therein. A  similar difficulty has been experienced in trying to 
tie up the fossiliferous horizon found at Piracicaba, in the basal 
sequence of that formation, with the fossiliferous horizons of 
the northern part of the region.
Considering the deduced average dip the largest section 
studied in the northern part of the region presents a thickness 
of 100 meters (BatovTCam aquã), notwithstanding some wells 
located in the west o f the valley which have shown thickness 
of up to 192 meters (fide Oppenheim 1934) for the Corumbatai 
formation.
The contact between the Corumbatai formation and the 
Irati formation (below) seems to be conformable; whereas 
between that formation and the Botucatu formation (above) 
there occurs a clear break, the plane of contact being o f an 
uneven nature.
T he fossil biota are pelecypods, scales, teeth and fish spines, 
phyllopods, ostracods and plant remains. From these last, frag~ 
ments of stems of Lycopodiopsis Derbyi, togs of dadoxyloid  
type and  “W alch ia” remains are known. The state o f preserva- 
lion of the mollusks is satisfactory providing very often the 
interior morphological features. For their main part they  re­
present replacement (silicification).
There are several levels of pelecypods (5 or 6 know n), the 
lowest one of which outcrops near the mouth of the Corumbatai 
tiver at Piracicaba and has been designated as the Barbosaia 
aungulata — Holdhausiella almeidai Zone. The levels assigned 
as Pinzonella illusa — Plesiocyprinella carinata Z o n e  and  Pin- 
zonella neotropica *—■ Jacquesia brasiliensis Z o n e  show a larger 
variety of forms.
A  paleoecological analysis of the lithotope has shown that 
the environment does not correspond to a normal marine type. 
In fact, fossils such as brachiopods, corals, etc. are missing. 
The so called remains of cephalopods, placophoroids and  Radio- 
laria reported from the Passa Dois series are quite unsatisfacto~ 
rily preserved and probably represent other forms. T he  envi­
ronment is aparently more of the continental type, undergoing, 
regionally, calm conditions of deposition.
The correlation between the sections studied herein and  
other sections of the States of São Paulo, Paraná and Santa  
Catarina is rather complex due to the limited state of the pre~ 
sent knowledge of the stratigraphy and paleontology of the 
country. However, the malacofauna here described, suggests  
correlation with the Terezina formation of the State of Paraná.
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Fossils from the Serrinha formation assemblage have not 
been found. In the Chapter of Correlation among other points 
treated are the non-marine malacofaunas of South America and 
South Africa of approximately the same age.
The age of the Passa Dois series, of which the Corumbatai 
formation is an integrant part, had been considered to be of 
Permian age until 1927 when D u Toit on the basis o f paleon- 
tological determination made by Cowper Reed  referred its upper 
sequence to the Triassic. M endes (1944) pointed out that the 
pelecypods identificated by Reed as Myophoriopsis and  Pachy^ 
cardia actually represent very distinct forms, for which he pro­
posed the new genera Jacquesia and  Pinzonellopis. In 1945 
M endes called attentation to the possibility o f the upper part 
of the Passa Dois series belonging, with the Permian and not 
the Triassic. A nalyzing  the paleoflora of that geological series 
M endes (1946) reached the same conclusion regarding the age. 
In 1949, M endes described a malaconfaunule from the Corumbatai 
formation of Anhem bi (State of São Paulo), proposing another 
new genus, Leinzia, and thus increasing the set o f new genera 
initiated with Plesiocyprinella Holdhaus, 1918. To C. Reed  
(1932) are due Pinzonella and Ferrazia; C ox (1934) proposed 
Terraia. T he list of indigenous genera of pelecypods has in­
creased and the problem of the age of the formation has\ become 
an increasingly complex one. Thus, in the present paper the 
previously described pelecypods are revised, for the entire area 
of the Passa Dois series in the Paraná Basin (Southern Brasil, 
Uruguay and Paraguay). In face of the indigenous character 
of the pelecypod fauna, the problem of age determination should  
concern to a greater extent the other associated fossils, o f which 
the plants seem to be the most indicated in this case.
Regarding the paleobotany, our knowledge o f the Passa 
Dois series is as yet deficient. However, the opinions and des­
criptions given by Renault (1890), D. W h ite  (1908), and Zeiller  
(1918) indicate Permian age for that geological series, as ori­
ginally as suggested by I. C. W hite , 1908 (Passa Dois series as 
defined by him).
D u Toit had suggested an intra Passa Dois series hiatus 
to accomodate R eed ’s Triassic Pelecypoda fauna and the Per­
mian fossils previously recognized. Since the so called Triassic 
malacofauna is apparently of good indigenous character land 
presents actually no trace of an early Mesozoic aspect and does 
occur associated with Upper Paleozoic plant remains, D u  T o it’s 
hiatus has no more meaning, at least in biostratigraphy.
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The present paper modifies in several aspects the results 
previously reached by the A u thor  and other workers, not only 
in reference to stratigraphy but also to the paleontology of the 
series.
T he  list o f  the Pelecypoda herein described is as follows:
Barbosaia angulata M endes , gen. et sp. n.
Casterella gratiosa M endes gen. et sp. n.
Cowperesia anceps (R eed ), gen. n.
Coxesia mezzalirai M endes, gen. et sp. n.
Ferrazia cardinalis Reed  
Ferrazia cf. cardinalis (Reed)
Holdhausiella almeidai M endes , gen. et sp. n.
H. elongata (Holdhaius)
Jacquesia brasiliensis (Reed)
Naiadopsis lamellosus M endes, gen. et sp. n. 
Pinzonella illusa Reed, gen. emend.
P. neotropica (Reed)
P. cf. neotropica (Reed)
Plesiocyprinella carinata Holdhaus
Roxoa corumbataiensis Mendes, gen. et. sp. n.
Roxoa intrigans (M endes)
Terraia aequilateralis M endes, sp. n.
R E S U M O
N o  presente trabalho o autor fornece dados sôbre a estrati- 
grafia e paleontologia (especialmente malacofauna) da formação 
Corumbataí, têrmo superior da série Passa Dois do Estado de 
São Paulo, na sua região-tipo, a região do rio homônimo.
A  paleontologia e a estratigrafia~ dessa formação não haviam 
sido ainda versadas pormenorizadamente na região em apreço. 
Von Huene (1927) fornecera uma pequena nota estratigráfica; 
Cowper R eed  (1932) descrevera lamelibrànquios fósseis, uma 
única forma dos quais tinha sido prèviamente descrita por H ol- 
dhaus (1918). Duas fôlhas topográficas 1:100.000 publicadas 
pela antiga Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo dis­
criminaram a geologia das regiões de Rio Claro (1908) e de 
Piracicaba (1942), a primeira pro parte. Referências gerais 
sôbre a geologia encontram-se em trabalhos de caráter exten­
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sivo, como os de Moraes Rego (1930, 1936), W ashburne (1930), 
Oppenheim (1934) e outros, A  estrutura fôra discutida por 
W ashburne (1930) e Oppenheim e M alam phy (1936), no to- 
cante à parte meridional do vale,
A s  pesquisas do autor iniciaram-se em 1942, interessando, 
primeiramente, a porção setentrional do vale: parte dos resul­
tados acha-se já divulgada em alguns trabalhos (1944, 1945 e 
1946) um dos quais em coautoria com Sergio M ezzalira,
A  formação Corumbataí consta, regionalmente, sobretudo de  
siltitos, com a freqüente apresentação de folhelhos avermelhados 
cu roxos e, subordinadamente, de arenitos, calcários e argilitos.
O  cômputo da altimetria dos afloramentos das camadas fos- 
siliferas-guias forneceu, na parte setentrional do  vale, um mer­
gulho da ordem de 4,5 m por quilômetro, W N - W  N a  parte 
meridional do vale a estrutura é mais complexa, não tendo o 
autor logrado a amarração do< horizonte fossitífero mais baixo 
da região ao tôpo da formação Irati. Um horizonte fossilífero 
ocprrente em Piracicaba, de verosimil posição próxima à base da 
formação, não pôde também ser satisfatoriamente situado, Tendo-  
se em vista o mergulho médio estimado, a maior seção estudada 
representa cêrca de 100 metros de espessura (Batovi-Camaquã), 
conquanto algumas sondagens a W  houvessem acusado espes­
suras de até 192 m (fide Oppenheim 1934), no município de 
S. Pedro,
O  contacto da formação Corumbataí com a formação Irati, 
subjacente, é aparentemente concordante; ocorre, porém, uma 
patente discordância entre aquela e a formação Botucatu, sobre- 
jacente, a superfície de contacto sendo irregular.
O s  biota fósseis constam de lamelibrãnquios, escamas e 
dentes de peixe, filópodes, ostrácodes e restos de vegetais, Dos  
últimos, conhecem-se fragmentos de tronco de  Lycopodiopsis 
Derbyi, troncos de dadoxyloides e restos de  “ÃValchia” O  es- 
estado geral de conservação dos moluscos é satisfatório, permi­
tindo freqüentemente a observação dos caracteres internos. Pela 
maior parte correspondem a substituições (silicificação),
Aparecem os lamelibrãnquios em vários níveis (5 ou 6 
conhecidos); o inferior aflorai nas proximidades da foz  do rio 
Corumbataí, em Piracicaba e se designa como Z o n a  Barbosaia 
angulata e Holdhausiella almeidai. O s níveis designados como 
Z ona  Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata e Z ona  Pin- 
zonella neotropica e Jacquesia brasiliensis são os que apresentam  
maior variedade de formas,
Uma análise paleoecológica fornece evidência de que o am­
biente de sedimentação não corresponde ao de um meio marinho
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normal, faltando braquiópodes, corais, etc., não só na região 
como por tôda a extensão conhecida da série Passa Dois. Os  
supostos restos de cefalópodes, anfineuros, escafópodes e radio- 
lários registrados alhures são muito insatisfatórios quanto ã con­
servação e provavelmente correspondem a outros animais distin- 
tos. Trata-se, aparentemente, de um ambiente continental, que 
regionalmente parece ter-se regido de condições relativamente 
calmas de deposição.
A  correlação das seções regionais com outras do Estado de 
São Paulo ou dos Estados do Paraná e Santa Catarina constitui 
um problema relativamente complexo, devido ao estado ainda 
precário do conhecimento da estratigrafia e paleontologia. O  
confronto da malacofauna aqui estudada com a da camada Tere- 
zina do Paraná, sugere, porém, a sua correlação. N ão se consta­
taram elementos faunísticos da camada Serrinha. Referem-se, no 
capítulo da correlação, outros pontos de interesse, incluindo-se 
na discussão as malacofaunas continentais da América do Sul  
c da África Meridional.
A  idade da série Passa Dois, de que constitui parte inte­
grante a formação Corumbataí, fôra considerada permiana até 
1927 quando D u Toit referiu a sua parte superior ao Triássico, 
em virtude de uma diagnose paleontológica de Cowper Reed  
(1928). M endes fêz ver em 1944 que conchas atribuídas por 
Reed aos gêneros eo-mesozóicos Myophoriopsis e Pachycardia 
correspondiam a formas distintas, propondo-lhe os novos gêneros 
Jacquesia e Pinzonellopis. N o  ano seguinte, aventou a possibili­
dade da porção supra-Irati da série Passa Dois (formação 
Estrada N ova  sensu lato) ser realmente permiana e não triás- 
sica superior. Uma análise posterior da paleoflora dessas cama­
das (M endes 1946) corroborou squela suposição. Em 1949, um 
trabalho de M endes versando uma malacofaunula da formação 
Corumbataí da região de Anhem bi (Estado de São Paulo) juntou 
mais um gênero, Leinzia, ã série de gêneros novos iniciada com 
Plesiocyprinella de Holdhaus (1918), continuada por Reed  
(1932), C ox (1934) e ultimamente por M endes (1944, 1949). 
Não obstante o número de gêneros novos prèviamente estabele­
cidos, que forneciam ã malacofauna da série Passa Dois um 
elevado grau de endemismo, continuava de pé o problema da 
ocorrência de gêneros que pudessem vinculá-la a faunulas pa­
drões. O  presente trabalho, por isso, não se restringuiu ao estudo 
da malacofauna regional, incluindo também uma revisão geral do 
material já descrito da bacia do Paraná (Sul do Brasil, Uruguai 
e Paraguai). Parece ter logrado demonstrar que a malacofauna 
da série Passai Dois tem efetivamente caráter indígena, em vir-
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rude do que a estimação cronológica passa a depender de outros 
elementos bióticos, associados, sendo os restos vegetais, no caso, 
os mais indicados para a solução do problema. O  conhecimento 
paleobotànico da série Passa Dois é ainda precário, embora as 
opiniões e as determinações de Renault, D. W h ite  e Zeiller en~ 
dossem a sua referência ao Permiano em que já fôra colocada 
pro parte (Passa Dois no sentido original de W h ite ) .
O  suposto hiato intra-Passa Dois que D u Toit evocara ba~ 
seado nas identificações paleontológicas de Cowper Reed  (1928) 
já não se justifica, pelo menos em bioestratigrafia.
O  presente trabalho altera em vários pontos os resultados 
atingidos antes por M endes e outros autores tanto no campo da 
estratigrafia como da paleontologia.
A  lista dos lamelibrànquios descritos no trabalho é a se- 
gu in te:
Barbosaia angulata M endes , gen. et sp. n.
Casterella gratiosa M endes , gen. et sp. n.
Cowperesra anceps (R eed), gen. n.
Coxesia mezzalirai M endes , gen. et sp. n.
Ferrazia cardinalis Reed  
Ferrazia c f . cardinalis (Reed)
Holdhausiella almeidai M endes , gen. et sp. n. 
Holdhausiella elongata (Holdhaus)
Jacquesia brasiliensis (Reed)
Naiadopsis lamellosus M endes , gen. et sp. n.
Pinzonella rllusa Reed , gen. emend.
Pinzonella neotropica (Reed)
Pinzonella cf. neotropica (Reed)
Plesiocyprinella carinata Holdhaus
Roxoa corumbataiensis M endes , gen. et sp. n.
Roxoa intrigans (M endes)
Terraia aequilateralis M endes , sp. n.
I N T R O D U Ç Ã O
A designação formação Corumbataí foi criada pelos geólo­
gos da antiga Comissão Geográfica e Geológica do Estado de 
São Paulo. Pacheco já a empregava em 1927 (55). Conquanto 
por vezes usada com um sentido extensivo à formação Irati. subjá- 
cente, a nota dêsse autor à tradução de “Petroleum Geology of 
ihe State of São Paulo” de W ashburne  (72a, p. 38-9, rodapé) 
esclarece que a mesma se aplica só ao pacote de camadas folhe- 
ihosas que se segue à formação Irati e se subpõe à formação 
Botucatú (Piram boia). O  conjunto de ambas as formações, 
Irati e Corumbataí, constitui, admissivamente, a prolongação no 
Estado de São Paulo da série que I.C. W h ite  (74) denominou 
Passa Dois no Estado de Santa Catarina e que ocorre em grande 
área da bacia do Paraná, no Sul do Brasil, Uruguai e Paraguai.
A carta geológica do Estado de São Paulo 1: 2.000.000 
publicada pela antiga Comissão Geográfica e Geológica de São 
Paulo em 1929 (5a) indica os seus limites gerais dentro do 
Estado, mais pormenorizados na nova carta geológica 1:1.000.000 
do Instituto Geográfico e Geológico publicada em 1947 (5b) . 
Nesses dois mapas, a formação Corumbataí (da qual não se 
destacou a formação Irati) aparece como uma faixa irregular 
e relativamente estreita, penetrando da fronteira com o Estado 
de Minas Gerais pelas alturas de M onsanto e dali rumando 
para o Sul com direção S -S W  até as alturas de Guareí, donde 
volta-se para W ,  atingindo a fronteira com o Estado do P araná 
nas alturas de Fartura, não apresentando, aparentemente, lar­
gura superior a 40 km.
W ashburne  (72; 72a), Moraes Rego (63 e 64) e Oppenheim 
(53), entre outros autores, forneceram notas de caráter geral 
sôbre as camadas em questão. É generalizada a tendência de 
dividi-las em dois membros. Moraes Rego (64) propôs a desig­
nação Guareí, da localidade dêsse nome, para a sua parte supe­
rior, com lamelibrânquios fósseis, designando Estrada Nova 5. 5. 
a sua parte inferior. Os antigos geóloaos da Comissão Geo­
gráfica e Geológica titubearam em empregar a mesma nomen­
clatura do Estado vizinho, para não estabelecer uma correlação
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muito estreita. Supuseram, razoàvelmente, que parte do Rio do 
Rasto [s. SuJ se acha representada no Estado de São Paulo 
(72a, p. 38-9, rodapé).
A base dessas correlações ou subdivisões tem sido quase 
puramente litológica, dado o conhecimento precário do seu con­
teúdo paleontológico.
Quanto à região-tipo, o vale do rio Corumbataí, a fora uma 
nota de von Huene (29) e as determinações paleontológicas de 
Holdhaus (28) e C. Reed (61; 61a) pouco mais se divulgou a 
respeito da estratigrafia e paleontologia regionais. Parte da 
estrutura foi versada por W ashburne  (72; 72a) e Oppenheim 
e Malamphy (54).
As condições modernas de transporte tornaram, entretanto, 
a região mais acessível e os cortes das novas ferrovias e rodo­
vias permitem a observação de algumas secções geológicas su­
plementares. A vegetação em geral é rala, favorecendo os tra­
balhos de campo, mas já o elevado grau de intemperismo dificulta 
o estudo de muito,? tratos de terreno. Os contactos, freqêüente- 
mente, são de difícil observação.
Torna complexa a tarefa do estratígrafo o tectonismo regio­
nal. Grandes massas de eruptivas intrusivas deslocaram aqui 
ou ali as camadas, seja por dobramento como querem uns ou 
por falhamento como querem outros, ou por ambos os dinamis- 
mos, para os que se colocarem em posição eclética.
A região-tipo da formação Corumbataí não fornece uma 
secção contínua exposta e, em virtude da sua complexidade es­
trutural, é intricado o problema do rebatimento das diversas 
secções em uma secção global composita, em que se considere 
o mergulho regional médio das camadas.
Contudo há possibilidade de se estudar secções relativa­
mente boas da sua parte superior e de se observar a natureza
dos seus contactos com as formações sub e sôbre-jacentes.
Talvez os resultados obtidos no tocante à bioestratrgrafia 
possam ser úteis às correlações ou confrontos com outras locali­
dades.
O  presente trabalho resume investigações de campo e de 
laboratório feitas a intervalos desde 1942, parte das quais já
loi ventilada e é aqui revista.
No estudo descritivo da malacofauna, tive à disposição não 
só as coleções que eu mesmo organizei' em várias excursões, 
numa das quais acompanhado pelo Dr. Kenneth E. Caster, como 
as coleções organizadas pela Divisão de Geologia e Mineralogia 
sob a orientação do seu atual Diretor, Dr. Mathias Gonçalves
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de Oliveira Roxo. Recebi ainda dêsse Instituto, para confronto, 
c material original estudado por C. Reed em 1929 (59), pro­
cedente do Estado do Paraná. Das mãos dos Drs. Octavio 
Barbosa, Fernando de Almeida e Sergio Mezzalira, recebi tam­
bém parte do material descrito. Foi-me ainda franqueado pelo 
Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo o 
estudo de alguns espécimes fósseis da antiga Comissão Geo­
gráfica e Geológica.
Dentre os jazigos fossilíferos visitados por mim, incluem-se 
os originalmente pesquisados por von Huene e cujo material 
conchífero foi descrito por C. Reed em 1932 (61; 61a).
Como se pode depreender das linhas seguintes, o presente 
trabalho amplia e altera em vários pontos algumas das conclusões 
que eu antigira prèviamente quer em Estratigrafia quer em 
Paleontologia.
A altimetria neste trabalho, foi executada em boa parte com 
aneróide Paulin tomando-se para referência as altitudes das es­
tações ferroviárias e, em menor parte, baseia-se em um levanta­
mento (linha Batovi-Camaquã) gentilmente cedido pela Com­
panhia Paulista de Estrada de Ferro. As altitudes são forne­
cidas em relação ao nível do mar.
E ’ interessante observar que a toponímia da região foi re­
centemente alterada. As modificações mais importantes, tendo- 
se em vista as designações geográficas usadas neste trabalho, 
são:




P E S Q U IS A S  A N T E R IO R E S
Se quiséssemos enumerar todos os trabalhos de visu geo­
lógico que se referiram à região, teríamos que iniciar com a 
“Viagem mineralógica na Província de São Paulo”, de José 
Bonifácio de A ndrada e Silva e Martim Francisco Ribeiro de 
A ndrada (68). Mencionarei, entretanto, só as pesquisas de 
maior interesse.
A fôlha de Rio Claro, quadrícula de 30', escala 1:100.000, 
com linhas de nível a intervalo de 25 m, publicada pela Comis­
são Geográfica e Geológica de São Paulo em 1908 (17), traz 
a geologia parcialmente demarcada. Convém lembrar que a
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legenda dêsse mapa deve ser modificada, reunindo-se à mesma 
côr de “grez triássico” o que foi discriminado a parte como 
“grez permiano” pois que êste corresponde, senão in totum, 
pelo menos em grande parte, à formação Botucatu (Pirambóia).
A primeira concha fóssil descrita da formação Corumbataí, 
foi estudada em 1918 por K. Holdhaus (28) e procede da F a ­
zenda da M ata  Negra, tendo sido denominada Plesiocyprinella 
carinata.
A nota de von Huene de 1927 (29) fornece um bom apa­
nhado da estratigrafia da região, descrevendo êsse autor perfis 
ao longo da ferrovia, de Ajapi a Ferraz e de Batovi a Itirapfna. 
Nessa excursão coletou conchas posteriormente descritas por 
Cowper Reed, cabendo-lhe o mérito de distinguir dois horizon­
tes conchíferos que correspondem aos que vão aqui designados 
como Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata e Zona 
Pinzonella neotropica e Jacquesia brasiliensis. Os jazigos por 
êle visitados são os da antiga Chácara Peter Saig (hoje C há­
cara Carnevale, parte baixa), entre Ajapi e Ferraz e. o das 
proximidades de Camaquã. Interpretou corretamente como su- 
pra-Corumbataí (Pirambóia) a formação arenítica que o mapa 
acima referido assinala como “grez permiano” e que W ashb urn e  
(72; 72a) e outros, continuaram a considerar como parte daquela 
formação.
Em 1932, Reed publicou (61; 61a) um estudo da já refe­
rida coleção de lamelibrânquios organizada por F. von Huene 
reconhecendo 9 espécies diferentes que, de acôrdo com as indi­
cações do coletor, distribuiu do seguinte modo:
Horizonte superior (C am aquã): Pachycardia neotropica
Reed, P . rugosa Hauer var. occidentalis Reed, A nodonto - 
phora sp.
Horizonte inferior (Ajapi-Ferraz) : Ferrazia cardinalis Reed, 
gen. et sp. nov., Pinzonella illusa Redd, gen. et sp. n., P . 
similis Reed, sp. n., Myophoriopsis brasiliensis Reed, M . cf. 
carinata Bittner, Plesiocyprinella carinata Holdhaus.
Cumpre observar que deve ter havido algum engano de 
etiquetação quanto a Myophoriopsis brasiliensis Reed, aliás Jac- 
quesia brasiliensis (R eed), porque êsse paleontólogo refere-a ao 
seu “horizonte inferior” e só a encontrei no outro horizonte.
As minhas pesquisas na região foram iniciadas em 1942, 
ao mesmo tempo que a Divisão de Geologia e Mineralogia do 
D .N .P .M . começava a organizar coleções fossilíferas.
O  relatório do Dr. Axel Loefgren de 1942 (66, p. 38-9) 
menciona as seguintes identificações da região de Rio Claro, 
Estado de São Paulo:
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Pinzonella similis, Plesiocyprinella carinata, Terraia altis- 
sima, Terraia angusta.
Refere ainda Terraia ferroviária sp. n. Como esta não foi 
descrita e nem figurada é um nomen nudum.
Naturalmente é-me difícil estabelecer a sinonímia dessas 
identificações, uma vez que as conchas nem foram ilustradas e 
nem descritas. Devo observar, também, que às p. 32 do Rela­
tório da Secção de Paleontologia para o ano de 1942 (66) re­
gistra-se a ocorrência de Ferrazia também no horizonte superior 
de von Huene ( =  Zona Pinzonella neotropica e Jacquesia 
brasiliensis); tal não corresponde entretanto ao que pude veri­
ficar.
Nesse mesmo ano a Comissão Geográfica e Geológica de 
São Paulo publicou a carta geológica da região de Piracicaba, 
em escala de 1:100.000 (4 ).
Os primeiros resultados por mim atingidos foram publi­
cados em 1944 (39). tendo então fornecido algumas referências 
à estratigrafia e um estudo da malacofauna, em relação à qual 
cheguei à seguinte lista:
Horizonte superior ( =  Horizonte superior de von Huene
e Reed) : Pinzonellopis occidentalis (R eed), Jacquesia brasilien­
sis (Reed) Pseudocorbula sub triangular is Reed. P. anceps
Reed, P  camaquensis Mendes, sp. n.,P. triangularis Mendes, 
sp. n., Anoplophora intricans Mendes, sp. n., Myoconcha  sp.
Horizonte inferior ( =  Horizonte inferior de von Huene
e Reed) : Pinzonella illusa Reed, P. similis Reed, P. trigona 
Mendes, sp. n., Plesiocyprinella carinata Holdhaus, Terraia 
altíssima (H oldhaus), Pleurophorus cf. elongatus (M oore) 
Ferrazia cardinalis Reed, Pleuromya aff. mactroides Schlotheim.
O quadro abaixo fornece a sinonímia entre as duas listas 
acima, e a sua nomenclatura atualizada em face da presente 
revisão:,
Reed  1932 (61; 61a) M endes  1944 (39) Nomenclatura atual
?
Roxoa intrigans (M endes)
Ferrazia cardinalis Reed
















M yophoriopsis cf. ca- — Terraia aequilateralis
rinata Bittner M endes ?
Pachycardia neotropi- - -  Pinzonella neotropica
ca Reed (Reed)
Pachycardia rugosa Pinzonellopis occiden- Idem
Hauer var. occiden- talis (Reed)
talis Reed
Pinzonella illusa Reed Pinzonella illusa Reed Pinzonella illusa Reed
Pinzonella similis Pinzonella similis Idem
Reed Reed
— Pinzonella trigona Idem
Mendes
Plesiocyprinella cari- Plesiocyprinella cari- Plesiocyprinella carinata
nata Holdhaus nata Holdhaus Holdhaus
— Pleromya aff. mac- Casterella gratiosa Mendes
troides Schlotheim
-— Pleurophorus cf. elon- Holdhausiella elongata
gatus (M oore) (Holdhaus)
-— Pseudocorbula anceps Cowperesia anceps (Reed)
Reed
—' Pseudocorbula cama- Idem
quensis Mendes
— Pseudocorbula trian- Idem
gularis Mendes 
<— Pseudocorbula sub- Idem
tr agularis Reed
-— Terraia altissima Terraia aequilateralis
(Holdhaus) Mendes
No mesmo ano publiquei (40) uma nota sôbre a posição
estra.tigrafica do vegetal Lycopodiopsis Derbyi Renault.
O assunto da estratigrafia foi novamente tratado por mim
em 1945 (41),  em 1946, em colaboração com Sergio Mezzalira
(42),  e também em um trabalho que apresentei ao 2.9 Congresso 
Panamericano de Geologia e Engenharia de Minas (43).  M ez­
zalira havia descoberto em 1945 restos de vegetais no Município 
de Corumbataí, que tentativamente classificamos como "WaZ- 
chia” em 1946.
No tocante à estrutura da formação Corumbataí, W ashb ur-
ne (72; 72a) e Oppenheim e Malamphy (54) versaram-na com
referência à parte meridional do vale.
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F IS IO E S T R A T IG R A F IA
1) P O S IÇ Ã O  D A  F O R M A Ç Ã O  C O R U M B A T A Í
Correndo aproximadamente segundo a direção das cama­
das, o rio Corumbataí, no seu percurso de cêrca de 75 quilô­
metros até à foz, no rio Piracicaba, atravessa rochas perten­


















Os termos sedimentäres dfspõem-se, aparentemente, sem 
discordância angular acentuada e inclinam-se muito suavemente, 
para o lado ocidental.
Os derrames e o corpo principal da formação Botucatú 
erigem, a W  taboleiros dissecados, guarnecidos, às vêzes, de 
pequenos testemunhos. Mais para oeste ainda, já os derrames 
são recobertos por sedimentos mesozóicos mais modernos.
A E  dos sopés dêsses tratos residuais de altiplano, na região 
do vale pròpriamnete dito, desdobra-se o domínio das colinas 
constituídas principalmente de sedimentos da série Passa Dois.
Uma delgada porção basal da formação Botucatú, corôa 
ainda alguns idvisores. As eruptivas intrusivas têm papel de 
destaque na sua estrutura. Topogràficamente as discrepâncias 
de nível são da ordem de poucas dezenas de metros.
N a parte setentrional do vale, expõem-se, por tectonismo. 
os terrenos da série Itararé-Tubarão.
O esbôço geológico apresentado na figura 2 fornece uma 
idéia da geologia regional. Baseia-se em grande parte na Carta 
Geológica do Estado de São Paulo de 1947 (5b). Os dados 
não permitiram, entretanto, demarcar em separado a formação 
Irati.
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ESBOÇO GE0L0GIG0 DA REGIÃO DO RIO CORUMBATAÍ
(Baseado na Carta geológica de S. Paulo H .0 0 0 0 0 0  1947, organizada pelo 
Inst. Geográfico e Geologico de S.Poulo,com ligeiras modificações)
E S C A L A
L E G E N D A
Mesozoico -L.
Serie Passa Dois 
(Permiano)
f  F. C orum batai 
1 F. tra ti———TL.
Eruptivas in trus ivas
Serie ita ra ré  - Tubarão 
(Permo - Carbonifero)
ti* utot its
F ig . 2
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À formação subjacente, isto é, a formação Irati, só aflora 
na parte meridional do rio Corumbataí, propriamente dito, em 
Assistência, e proximidades da foz, em Piracicaba; há aflora­
mentos, porém, nas margens dos tributários, como nos rios P as­
sa Cinco (em Ipeúna, por exemplo) e Cabeça, ou em pequenos 
afluentes destes. A sua litologia nas secções da região consta 
de folhelhos betuminosos escuros e camadas de calcário creme, 
alternados, na parte superior, e dominantemente de bancos cal­
cários na parte inferior. Os calcários superiores em geral são 
altamente silicificados. São típicos das camadas Irati da região 
nódulos de silex e um forte cheiro de petróleo que se desprende 
tanto dos nódulos como dos calcários ao serem partidos.
Nenhuma das exposições conhecidas pelo autor mostra uma 
secção vertical dessas camadas superior a 25 metros, conquanto 
uma sondagem acusasse 88 metros em A raquá (53, p. 29), 
Município de São Pedro.
T an to  os folhelhos como os calcários da formação Irati 
contêm restos de pequenos répteis, usualmente referidos como 
Mesosaurus brasiíiensis McGregor, embora E. D. Cope tenha 
descrito em 1887 um resto similar das circunvizinbanças de 
Piracicaba sob o nome de Stereosternum tumidum  e a sinonímia, 
embora provável, ainda não se tenha perpetrado. D e qualquer 
forma tais restos reptilianos são decisivos no reconhecimento 
da formação.
Ocorrem também crustáceos (Liocaris, etc.) e madeiras fós­
seis (Dadoxylon W hite i  M aniero). Alhures, Clarke (6) referiu 
a existência de gasterópodes marinhos (Loxonema  e Bellero~ 
p h o n ) , mas o fato não foi confirmado.
Paleontològicamente não há, pois, maior base para a pre­
sunção de um meio marinho (ou mesmo lagunar), conquanto 
tal ambiente pudesse ser sugerido pela grande extensão geo­
gráfica da formação (do Uruguai a Goiás), pelo seu caráter 
relativamente uniforme, e tenha sido propugnado por alguns 
geólogos.
A presença do gênero Mesosaurus  tanto na América do 
Sul como na África, tem conduzido vários autores a correlacio­
nar a formação Irati ao W h ite  Band da formação Dwyka da 
África. Em ambos os continentes as camadas portadoras de 
Mesosaurus  ainda não têm a idade bem fixada, embora sejam 
admitidas, no consenso geral, como caindo dentro da amplitude 
do Paleozóico Superior.
A chave da sua colocação seja no Carbonífero ou no Per- 
miano parece residir no fato de considerar-se ou não o apareci­
22 MENDES,  FORMAÇÃO CORUMBATAÍ
mento dos elementos da flora Glossopteris infra-Irati (série 
Itararé-Tubarão) suficientes para definir o início do Permiano, 
tendo-se em vista os elementos cosmopolitas associados.
Talvez seja interessante recordar que Dadoxylon W hite i  
Maniero da formação Irati, mostra anéis anuais (37).
Em Assistência, seguem a esta formação, folhelhos cinza- 
arroxeados, da base da formação Corumbataí, porém, não se 
pode precisar a transição. N a, rodovia Rio Claro-São Pedro, 
a 15 km da saída da primeira cidade, entre os rios Cabeça e 
Passa Cinco, há alguns pequenos afloramentos que permitem 
a apreciação da passagem. Infelizmente a. litologia se acha 
aparentemente um tanto modificada pela proximidade das erup- 
tivas. Num dos afloramentos, sucedem à formação Irati bancos 
de siltitos vermelho-arroxeados. As camadas de transição se 
constituem de siltitos cinza-claros por decomposição, formando 
uma zona de cêrca de 1,5 m. N ão se nota qualquer indício de 
discordância. O  tôpo da formação do Irati é aparentemente 
representado aí por uma pequena faixa de lajes amareladas, 
finamente listadas e resistentes, abaixo das quais há uma zona 
decomposta de sedimentos com nódulos de silex atribuíveis à 
formação Irati. A secção é fornecida por uma sanga que se 
abre inferiormente num riacho correndo sôbre diabásio. A es­
pessura da formação Irati exposta é de cêrca de 3 metros.
Mais adiante, no Km 219 da mesma rodovia, há outra ex­
posição da passagem Irati-Corumbataí. Ainda aqui se observa 
como transição uma pequena faixa de lajes de material fina­
mente zonado, acinzentado, aparentemente de silex decomposto, 
às quais se subpõem cêrca de 15 metros de folhelhos e calcários 
Irati decompostos, com nódulos de silex, descansando sôbre um 
sill de diabásio (talvez continuação do outro sitl próximo mencio­
nado), os níveis altimétricos sendo aproximadamente os mesmos 
(550 m, aner.).
N a  margem direita do rio Passa Cinco, em uma pedreira 
explorada para cal, as camadas Irati mostram um mergulho de 
cerca de 39 S W  de modo que nas proximidades da ponte da 
rodovia Rio Claro-São Pedro, ou seja mais ou menos 500 metros 
a montante, afloram, à mesma altitude, folhelhos cinza- arroxea­
dos da base da formação Corumbataí. N ão se encontrou qual­
quer exposição local que mostrasse o contato.
Em suma, as pcucas exposições em que foi dado observar 
diretamente o contato, não mostram nenhum indício de discor­
dância, como aliás parece ser o caso também em outras regiões 
do Sul do País. Os autores prévios que trabalharam no
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G ondwana sempre referiram uma relação concordante (63; 72; 
72a; etc.). Aparentemente a passagem é gradativa, não se 
podendo assim assegurar que o plano de delimitação entre as 
formações Irati e Corumbataí seja invariável.
A natureza e a delimitação do contacto entre a formação 
Irati1 e a série Itararé-Tubarâo, inferior, representa, aliás, outro 
problema geológico ainda não inteirlamente resolvido. Vários 
autores propugnaram a inexistência de um contacto discordante. 
Há, entretanto, uma certa inclinação para referir como base 
da formação Irati, um conglomerado constituído de seixos rela- 
tivamente bem rolados, de matriz arenosa com escamas e dentes 
de peixe, originalmente divulgado (72, p. 41; 72a, p. 34) da 
Fazenda Pitanga, 15 quilômetros ao N  de Piracicaba. N ão se 
observa, porém, nessa ocorrência, a sua relação direta com as 
camadas Irati. Em Assistência, Município de Rio Claro, tanto 
numa valeta construída para desvio das águas do ribeirão A s­
sistência, como cêrca de 300 metros mais adiante, à esquerda da 
estrada Rio Claro-Piracicaba, e ainda num córrego denominado 
ribeirão das Caieiras, afloram conglomerados de seixos rolados 
e matriz arenosa com escamas de peixe, cujos seixos são consti­
tuídos dominantemente de silex escuro. Ocorrem êsses seixos 
em várias lentes, de potência não inferior a 40 cm, intrapostas 
a camadas areníticas e siltosas cinza-claras. Entre o leito con- 
glomerático mais baixo e o mais elevado, que ocorre 300 metros 
adiante, há um desnível de cêrca de 5 metros (sem o cômputo 
do mergulho). A litologia intermediária entre o leito conglo- 
merático mais alto e as camadas Irati, não pode ser muito clara­
mente estabelecida no local devido iao elevado grau de decompo­
sição dos sendimentos expostos, mas, aparentemente, os folhelhos 
Irati iniciam-se após uma pequena espessura de camadas siltosas 
semelhantes às que incluem os conglomerados. As camadas cin­
zentas silto- arenosas que incluem os níveis de conglomerado 
parecem merecer referência à série Itararé-Tubarão, pré-Irati.
*
A formação Botucatu, sobrejacente, têrmo sedimentar da 
série São Bento, tem por apresentação litológica mais caracterís­
tica, um arenito de granulação grosseira (grãos bem rolados), 
com estratificação cruzada, e cuja coloração é avermelhada quan­
do não profundamente afetado por intemperismo. N o consenso 
geral, a  formação é de origem eólica. Pacheco, designou com o 
nome de camadas Pirambóia a parte inferior da formação.
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(V ide 72a, p. 41, rodapé, e também idem, p. 47). Não entrarei 
aqui na discussão do problema.
N a  área estudada ia formação Botucatu mostra dominante­
mente o caráter de um arenito eólico, por vezes, com interposição 
de lentes de argila.
Aparece em cotas relativamente elevadas, formando, a miúdo, 
escarpas capeadas por basaltos.
Descansa, discordantemente, sôbre a formação Corumbataí. 
As cotas dêsse contacto tomadas em diversos lugares, são, po­
rém, um tanto variáveis, fato que parece explicar-se não só pelo 
mergulho regional dos estratos, ou tectônica das intrusivas, como 
também por uma erosão pré-Botucatu. Assim em Ajapi, ao longo 
da ferrovia, o contacto inferido (*) dá-se aproximadamente pelo 
nível dos 650 m (aner.), entre os Km 15 e 16 da ferrovia; nas 
proximidades de Camaquã (cêrca de 14 km a S W )  se verifica 
aos 616 m, cota quase idêntica à que foi constatada para o 
contacto nas proximidades de Corumbataí (cêrca de 10 km a 
N W  de Ajapí) 615 m (aner.). As três são pràticamente con- 
cordantes tendo-se em vista o mergulho regional (inferido) de
4,5 m por km e a direção N N E  das camadas. Em Ipeúna (cêrca 
de 16 km a W  de Rio C laro), o contacto dá-se, aproximadamente, 
na cota dos 600 m (aner.).
A superfície de contacto mostra-se um tanto irregular mes­
mo quando observada em trechos curtos. E' o que se patenteia, 
por exemplo, num dos cortes da Estrada de Ferro da Companhia 
Paulista, um pouco aquem de Camaquã, no trecho compreendido 
entre os postes quilométricos 147 _|_ 721 e 147 -f- 591; a discre­
pância aí é de cêrca de 3 metros. Em Corumbataí, a cêrca de 
1 km a W  da cidade, o contacto do Botucatu com a formação 
Corumbataí dá-se na cota dos 616 m (aner.), conquanto a pouco 
mais de um quilômetro ao norte, a formação inferior alcance a 
cota dos 630 m (aner.) sem a presença do arenito Botucatu. 
Não parece intervir no caso uma falha ou qualquer outra de­
formação a julgar pelo comportamento dos horizontes faunísticos 
em direções diversas. O utra aparente discrepância foi verificada 
nas proximidades de Ajapí, onde ao longo da estrada de ferro 
para Ferraz, o contacto geológico verifica-se na, cota de 650 m 
(aner.) um pouco antes do Km 16 da ferrovia ou seja, entre 
êsse ponro e o nível da Estação (665 m) têm-se 15 metros de 
arenitos decompostos, embora, a cêrca de 1,5 km ao N  do ponto
(* ) Como W ashburne observa (72, p. 58; 72a., p. 47) o material de­
composto do arenito Botucatu pode recobrir boa extensão dos afloramentos 
dais formações subjacentes, mascarando o verdadeiro contacto.
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de contacto aflorem ainda camadas da formação Corumbataí, 
aproximadamente 5 a 10 metros acima, na parte alta da Chácara 
do Snr. Carnevale.
E* interessante referir a ocorrência de bossorocas, por vêzes 
de tamanho considerável, aparentemente ligadas à situação sub- 
superficial do contacto entre as duas formações. E ' o que se 
observa, por exemplo, em Ajapí e na rodovia Rio Claro-Piraci- 
caba, a pouco mais de meio caminho para Assistência. Pode-se 
naturalmente supor que isso só se dá quando o Arenito Botucatu 
se assenta sôbre camadas folhelhosas relativamente impermeáveis.
Merece ser lembrado, ainda, que embora von Huene (29). 
houvesse interpretado corretamente as areias decompostas de 
Ajapi e os arenitos das proximidades da estação de Camaquã 
como pertencentes à série São Bento, W ashburne  (72, p. 54; 
72a, p. 44) e outros os consideraram parte integrante da série 
Passa Dois.
N a  verdade, a presença de pequenas lentes de argila na 
formação Botucatu, como acontece no perfil Camaquã-Batovi. 
ao longo da ferrovia, torna confusa a sua interpretação. No 
perfil Ajapi-Ferraz, também ao longo da ferrovia, a formação 
Botucatu se mostra muito alterada, não se podendo observar 
aí diretamente o contacto. Numa grande bossoroca existente a 
N E  de Ajapi, pode-se, entretanto, constatar, em material menos 
decomposto, a litologia própria da formação Botucatu.
O  contacto Botucatu-Corumbataí pode ser observado, tam­
bém, em Ipeúna, na saída da estrada para Cantagalo. Melhores 
exposições do contacto se verificam no trecho da ferrovia Ciama- 
quã-Batovi, nas alturas dos postes quilométricos 147 -j- 591 e 
147 -j- 721; e também em Corumbataí, na saída para M onte 
Alegre, num barranco de estrada de carroça. N a primeira loca­
lidade, a litologia da base da formação Botucatu é representada 
por um arenito claro de granulação média e estratificação cru­
zada, assentado sôbre folhelhos siltosos avermelhados da forma­
ção Corumbataí. E ’ bem evidente uma zona de retrabalhamento 
com inclusões de fragmentos de folhelhos na base do arenito, 
que por sua vez, como que preenche fendas abertas nos folhelhos 
subjacentes. N a  segunda localidade, observa-se igualmente uma 
faixa de retrabalhamento com presença de breccia. Aqui, o 
arenito Botucatu descansa sôbre bancos de siltitos decompostos, 
arroxeados. O corre, abaixo do contacto, uma camada de silex 
branco de 20 a 25 cm de espessura.
Em nenhum dos casos, entretanto, se fêz qualquer verifica­
ção a fim de esclarecer se há ou não uma leve angulosidade entre
2
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os planos de acamamento das duas formações geológicas. W a s h -  
burne, porém, referiu uma discordância angular entre as mesmas 
em Boa Esperança, a W  de Piracicaba (72, p. 58; 72a, p. 48).
2) C A R A C T E R E S  L IT O L Ó G IC O S
Convém esclarecer que a presente discriminação litológica 
se baseia em determinações de campo. O  emprêgo de ácido 
auxiliou o reconhecimento de calcário; referiram-se como siltitos 
os sedimentos, cujos grãos são indistinguíveis a ôlho desarmado, 
mas ainda perceptíveis ao tato; abaixo dêsse limite, os sedimentos 
foram designados como argilitos.
A litologia regional da formação constitui-se, dominante­
mente, de siltitos, a miúdo com a apresentação de folhelhos; 
subordinadamente de calcários, arenitos, -argilitos, etc.
A côr dos siltitos nas exposições é variável tanto vertical 
como horizontalmente, sendo comuns tonalidades vermelhas, ro­
xas e amareladas. Formam bancos de desagregação subesferoi- 
dal ou faixas folhelhosas. Freqüentemente se mostram calcíferos 
e apresentam concreções calcárias ou leitos de silex. N a parte 
meridional do vale ocorrem faixas de folhelhos cinza-arroxeados 
que aparentemente constituem a base da formação. E ’ o que 
se observa, por exemplo, em Assistência.
Nenhuma das secções estudadas forneceu uma camada 
arenítica de grande espessura individual; mesmo globalmente 
considerados, os arenitos parecem apresentar pequeno vulto.
As camadas areníticas são freqüentemente calcíferas; as que 
não apresentam efervescência aos ácidos podem ter sido lixiviadas 
ou ter sofrido substituição do cimento originalmente calcário, se 
eventualmente não possuírem cimento dolomítico. Ocorrem, po­
rém, arenitos argilosos. A granulação em geral é fina, e as 
côres claras, nas exposições. Falta pràticamente a estratificação 
cruzada.
São os calcários também de importância relativamente pe­
quena nas secções estudadas. Não ocorre nenhum banco de 
potência considerável. E ’ possível que os leitos de silex cor­
respondam, pelo menos em parte, a substituições de calcários 
originais. Nas superfícies dos calcários observam-se cornumente 
ripple-marks; assim também em alguns dos arenitos. Constatou- 
se uma delgada camada oolítica no perfil entre Batovi* e Camaquã.
A título de informação geral, posso recordar que uma 
amostra de calcário argiloso procedente de um ponto da fer-
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F ig. 4 — 1) F o lh elh os arroxeados siltosos; 2) fo lh elh os am arelados sil- 
tosos; 3) arenito roseo; 4) fo lh elh os desbotados; 5) arenito  fino crem e, 
com  in tercalação  de calcário  am arelado, contendo m oldes de Pinzonel la  cf. 
neotropica,  escam as e d en tes de peixe; 6) fo lh elh os arroxeados finos, com  
fa ix a s desbotadas; 7) fo lh elh os siltosos verm elho-arroxeados, com  fa ix a s
am areladas.
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rovia entre Ajapi e Ferraz, Município de Rio Claro, analisada 
por G. Florence em 1908, forneceu 19.67% de MgO (20, p. 17). 
Aliás dêsse mesmo trecho, referido autor analisou fragmentos 
de fósseis que forneceram 29.92% de P 205 (20, p. 30); mas 
conchas fósseis também por êle analisadas de Corumbataí mos­
traram só 0.55% de Po05 (20, p. 23).
O  exame microscópico do arenito fossilífero da Zona Pinzo- 
nella illusa e Plesiocyprinella carinata demonstra a sua granula- 
ção fina (0,1 —- 0,02 mm), e o escasso trabalhamento dos seus 
grãos. O cimento é silicoso e a distribuição das conchas é sub- 
caótica. A breccia da Zona Pinzonella neotropica e Jacquesia 
brasiliensis, apresenta cimento escasso e as conchas são silicifica- 
das e distribuem-se densa e um tanto irregularmente.
3) SE C Ç Õ E S G E O L Ó G IC A S
A ) Generalidades
Nos taludes naturais, a vegetação e o intemperismo obstruem 
as exposições, de modo que, em geral, só ao longo das ferrovias 
e das rodovias, é que se encontram os melhores afloramentos. 
A cidade de Corumbataí oferece nos seus arredores exposições 
relativamente boas do tôpo da formação, inclusive do seu con­
tacto com a formação Botucatú (Vide figs. 3, 4 e 5).
No trecho da estrada de Rio Claro a Jacutinga, a W  do 
rio Corumbataí, afloram as duas camadas conchíferas principais 
(Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata e Zona Pin­
zonella neotropica e Jacquesia brasiliensis).
As secções mais satisfatórias, porém, são as que se obser­
vam ao longo das ferrovias entre Batovi e Camaquã e entre 
Ferraz e Ajapi. Nesses dois perfis, contudo, nenhum dos cortes 
exibe unitàriamente seqüências de camadas Corumbataí superio­
res a cêrca de 15 metros.
As fôlhas 1 e 2 dão uma idéia da litologia observada nesses 
dois perfis. As espessuras registradas não são absolutas, porque 
não se considerou o mergulho na construção das secções colu- 
nares.
O perfil de Ferraz a Ajapi foi executado com aneróide 
Paulin, tomando-se como pontos de referência as altitudes 
conhecidas dessas duas estações. O perfil Batovi-Camaquã foi 
executado combinando-se os dados de campo com um levanta­
mento da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (V  =  1:500 
e H =  1:5.000).
Fig. 5 — 1) F olh elh os siltosos averm elhados com  fa ix a s am areladas; 2-) 
fo lhelhos siltosos arroxeados; 3) fo lh elh os silto so s am arelados; 4) 
arenito ca lcífero  com  restos de “W a lc h ia ” ; 5) fo lh elh os silto sos arro­
xeados; 6) breccia con ch ifera  com  Pinzone l la  neot ropica  e Jacques ia  
(5 a 8 cm ); 7) fo lh elh os siltosos arroxeados ca lcíferos.
F ig. 6 — 1) F o lh elh os siltosos variegados; 2) aren ito  fino; 3) fo lhelhos  
siltosos variegados; 4) arenito cinzento, listado; 5) fo lh elh os siltosos lis­
tados de roxo; 6-10 Zona Pinzonel la  i llusa e P le siocypr inel la  c a r i n a t a : 
6) arenito fino cinza — am arelado com  conchas (a ); 7) fo lhelhos siltosos
voxo-esverdeados; 8) arenito fino  cinza-am arelado com  conchas ( a ) ;  9)
fo lh elh os silto sos aroxeados; ') arenito  fino, cinza am arelado com  con ­
chas ((5); 11) fo lh elh os siltosos listados de roxo.
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F ig . 7 — 1) F olhelhos siltosos arroxeados, com  n iveis ca lcíferos; 2) brec- 
cia  con ch ifera  com  Pinzonel la  neo t rop ica , Jacques ia  brasiliensis,  etc.; 
3) fo lhelhos siltosos arroxeados com  um a fa ix a  am arelada no tôpo; 4) 
aren ito  fino esbranquiçado, com  estratificação  cruzada (Form . B otu catú )
F ig . 8 — 1) F olhelhos arenosos arroxeados; 2-4 Zona Pinzonel la  i llusa e 
Piesiocyprine l la  c a r i n a t a : 2) arenito conchifero cinzento fino, (a ); 3)
fo lh elh os siltosos cinza-arroxeados; 4) arenito conchifero fino, cinzento  
((3); 5) fo lhelhos siltosos arroxeados.
B) Perfil Ferraz-Ajapi, ao longo do Ramal de Analândia da 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro
(Fôlha 1)
De Ferraz (565 m) a Ajapi (655 m) sobem-se 100 metros 
em um percurso de 6,600 km pela linha férrea (cêrca de 4,500 
km em linha re ta). N W -S E . O contacto entre a formação 
Corumbataí e a formação Botucatu, aliás inferido, porque o 
intemperismo o oblitera nêsse local, dá-se, aparentemente, nas 
alturas dos 650 m (aner.), entre os Km 15 e 16 da ferrovia. 
Todo o trecho do Botucatu mostra-se decomposto.
Afloram as camadas Corumbataí entre os níveis 565 m 
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seqüência, que entretanto deve ser reduzida de cêrca de uma 
dezena de metros, se computarmos o mergulho médio regional 
inferido de 4,5 m por quilômetro, W - N W
Ao longo da ferrovia não foi reconhecida a breccia da Zona 
Pinzonella neotropica e Jacquesia brasiliensis, mas a mesma aflora 
na parte alta da Chácara Carnevale, à direita da ferrovia e a 
cêrca de 2 km ao norte de Ajapi.
A intersecção do nível da linha férrea com a camada com 
Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata tem lugar entre os 
Km 19 e 20 da ferrovia ao nível dos 576 m. A fig. n.? 6 mostra 
em detalhe uma secção desta zona conchífera. Fora da ferrovia, 
entre os Km 18 e 19, há um afloramento daquela zona conchífera 
na parte baixa da Chácara Carnevale (antiga Chácara Peter 
S aig), mencionada por von Huene (29), e onde êste autor cole- 
tou Pinzonella illusa, Ferrazia cardinalis, etc., descritas por 
Cowper Reed (61; 61a).
Pouco abaixo da referida zona conchífera ocorre uma faixa 
de ripple~marks superimpostos.
A litologia geral do perfil se assemelha a  do perfil descrito 
adiante. Apresenta-se menos afetada pelo intemperismo em 
alguns trechos. Discriminou-se-a, entretanto, um pouco menos 
pormenorizadamente na sua porção superior.
C) Perfil do rio Corumbataí a Camaquã, ao longo da Ferrovia 
da Companhia Paulista (Linha Tronco)
(Fôlha 2)
De acôrdo com a quilometragem da Estrada de Ferro são 
7,163 km (cêrca de 6,500 km em linha reta) S E -N W  A diferença 
altimétrica entre os pontos extremos é de 95 m, sendo que o 
contacto entre a formação Corumbataí e a formação Botucatu 
dá-se nas alturas do poste quilométrico 147 721, isto é, a
5,974 km da ponte sôbre o rio Corumbataí pela ferrovia, e a uma 
altitude de 616 m. Assim, sem contar o mergulho, teríamos 
77 m de camadas Corumbataí, sucedendo-se em uma extensão 
de cêrca de 5,500 km em linha reta. O mergulho regional médio 
inferido sendo de 4,5 m por quilômetro, W - N W  teríamos uma 
espessura real de cêrca de 100 m, o que corresponde à maior 
espessura aflorante constatada na região setentrional.
O  perfil inclui um trecho de cêrca de 4 centenas de metros 
em que as camadas se mostram perturbadas por um dique de
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diabásio, não se fazendo notar, porém, qualquer indício de que­
bra importante.
Não insistimos aqui sôbre a natureza do contacto com as 
camadas mesozóicas que já foi referida ao se tratar da formação 
sobrejacente.
A litologia principal, como se pode deduzir da secção colu­
nar, são siltitos, aparecendo, subordinadamente, arenitos e cal­
cários. As côres exibidas pelos sedimentos são variáveis, sendo 
freqüentes os tons vermelhos e arroxeados.
Von Huene versou brevemente a geologia de parte do perfil 
em 1928 (29). As minhas observações divergem das suas em 
algumas circunstâncias. A situação dos seus dois bancos conchí- 
feros “semelhantes” o superior situado a 40 m abaixo do contacto 
com o Botucatu e o inferior em nível próximo ao do dique de 
diabásio atraz referido, não corresponde ao que observei; o seu 
“horizonte superior” aflorante aquem de Camaquã e que forne­
ceu o material estudado por C. Reed é sem dúvida o mesmo 
que eu registrei' logo abaixo do contacto com o Botucatú (Zona 
Pinzonella neotropica e Jacquesia brasiliensis) .
Êsse horizonte conchífero é individualizado por uma breccia 
contendo conchas silicificadas e cimento escasso. A sua espes­
sura máxima não atinge 20 cm. A camada situa-se pouco abaixo 
do contacto com a formação Botucatu (Vide fig. 7) P ara  
quem vem de Camaquã, a camada aflora entre os postes quilo­
métricos 147 721 e 147 -|- 656, mostrando-se por cêrca de
uma centena de metros, num extenso corte da ferrovia após o 
que desaparece por adelgaçamento. Tal é o jazigo em que von 
Huene coletou as conchas descritas por C. Reed em 1932 (61; 
61a) e donde também descrevi algum material em 1944 (39).
No quilômetro 145 _|- 718, ao nível dos 582 metros, aflora 
um banco de calcário cinzento de cêrca de 60 cm de espessura 
com o tôpo oolítico, que forneceu um fragmento de Ferrazia cf. 
cardinalis.
Ao nível dos 564 metros e nas alturas do Km 144 -|- 737 
aflora um banco arenítico conchífero de cêrca de 1,10 m de es­
pessura, incluindo uma zona de folhelhos de mais ou menos 30 
cm. O têrmo folhelhoso não forneceu fósseis, que entretanto 
são abundantes nas camadas maciças tanto inferior (a) come 
superior ((3). Correspondem à Zona Pinzonella illusa e P/esio- 
cyprinella carinata. O  arenito é acinzentado e possui granula- 




















MENDES,  FORMAÇÃO CORUMBATAÍ 37
4) E S P E S S U R A  E  E S T R U T U R A
Nenhuma sondagem de iniciativa oficial ou mesmo parti­
cular foi' descrita da parte setentrional do vale. Várias perfura­
ções para água foram executadas na cidade de Rio Claro, atin­
gindo profundidades de até 240 metros, sem que entretanto a 
sua testemunhagem houvesse sido poupada para estudo.
N a parte meridional do vale, é muito conhecida a sondagem 
da Fazenda Pitanga, 15 km ao norte de Piracicaba, de iniciativa 
particular, mas que entretanto já se iniciou em rochas da série 
Itararé-Tubarão, ao nível dos 560 m (54, p. 5). Uma sondagem 
iealizada em Assistência acha-se apenas mencionada na litera­
tura. V ê-se assim a impossibilidade da avaliação direta da es­
pessura na parte setentrional do vale.
N a  parte meridional, a W  e fora do vale propriamente dito, 
empreenderam-se várias sondagens. A título de informação 
subsidiária, pode-se tabelar abaixo as espessuras estimadas em 
algumas delas.
Sondaaens: Espessuras:
S. Passa F. Corum­
D ois (Irati) bataí
22 Graminha Mun. São Pedro 184.73 (3 7 .5 6 ) 146.8028 Querozene 173.87 (3 5 .5 6 ) 138.5639 São Pedro 184.73 (42 .8 5 ) 141.8851 Tucumã 170.90 (8 7 .8 4 ) 83 .0 655 Graminha 156.94 (2 8 .4 9 ) 128.4563 Floresta ____ .__ _ 176.67
66 Tucumã 207.19 (1 5 .6 0 ) 191.5971 Floresta 204.65 (37 .0 6 ) 167.59107 Araquá ,— . .— ■ 149.67
121 Araquá 255.98 (7 2 .0 0 ) 183.98
1 Tucumã 200.84 (4 9 .6 8 ) 151.16
(Estadual)
81 Xarqueada Mun. Piracicaba 221.84 (34 .0 0 ) 187.50
Os dados de espessura foram tomados de Oppenheim (53). 
Observa-se uma grande variação das espessuras, em parte pro- 
vàvelmente devida ao contacto erosivo da série Passa Dois com 
a formação Botucatu, mas em parte muito provàvelmente também 
devida à incerteza nas delimitações entre as camadas Corumbataí 
e Irati e entre estas últimas e a série Itararé-Tubarão.
A estrutura regional das camadas Corumbataí é assás com­
plexa e a sua interpretação requer um trabalho de campo bem 
mais detido do que o até agora dispensado. W ash b u m e  (72;
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72a) e Oppenheim e Malamphy (54) forneceram informações 
interessantes a respeito, no que se refere à parte meridional da 
região .
Aparentemente as intrusivas tiveram papel de destaque na 
tectônica regional. Constituem sills e diques aflorantes seja nos 
vales dos afluentes (rios Cabeça, Passa Cinco, Ribeirão Claro) 
ou em cortes das ferrovias ou rodovias e provàvelmente stocks  
em profundidade que seriam muito importantes do ponto de 
vista estrutural.
Ocorre um sill no leito do rio Corumbataí, nas proximidades 
da foz. É difícil aí julgar a sua posição se intromisso em cama­
das da base da formação Corumbataí ou em camadas do tôpo 
da formação Irati.
Sondagens empreendidas em Rio Claro por particulares, 
conquanto não conhecidas em detalhes, teriam cortado um sill 
de até cêrca de uma centena de metros de espessura, intromisso 
nas camadas Irati. Num reconhecimento ao longo da estrada 
para Cafezal, localidade situada a cêrca de 8 km a W  de Rio 
Claro, verifiquei um sill aparentemente intromisso na formação 
Corumbataí, que parece ter deslocado de algumas dezenas de 
metros verticalmente o pacote superior de folhelhos. N a  rodovia 
Rio Claro-Piracicaba um pouco antes de Assistência, nas mar­
gens do rio Claro também aflora um sill. Ambos parecem, aliás, 
corresponder a digitações do grande sill de Limeira, que se 
estende a E.
As sondagens efetuadas nos Municípios de São Pedro e 
Piracicaba não revelaram, porém, ao que se saiba, qualquer sill 
intromisso em camadas Corumbataí.
De um modo geral, parece-me lícito distinguir, ao longo 
do vale, duas regiões de tectônica diversa: a área setentrional, 
ao norte de Batovi, aparentemente menos complexa, e a área 
meridional, ao sul daquela localidade, de tectônica mais com­
plicada.
Área setentrional — Em se tratando de mergulhos muito 
pequenos e tendo-se em vista a extensão e a qualidade dos aflo­
ramentos, o primeiro passo para a avaliação da inclinação regio­
nal das camadas foi o da análise das cotas dos horizontes fossi1- 
líferos selecionados, tomadas em diversos afloramentos, natural­
mente implícita a premissa de que uma similaridade tanto de 
associação biológica como de litologia, permite a aceitação da 
sua prolongação física, uma vez que faltem indícios de recorrên-
BIOESTRATIGRAFIA DAS CAMADAS CORUMBATAÍ
Fig- 9 1) B reccia  com  PinzoYieUa neo tvop ica , Jacques ia  brasil iensis ,
etc.; 2) cálcario crem e com  “W a lc h ia ,J; 3) cálcario  crem e com  “L ea ia” ?; 
4) cá lcario  am arelo com  Pinzonel la  cf. neotvopica  e escam as de peixe; 5) 
cálcario  oolitico com  F e r r a z ia ; 6) horizonte com  Lycopodiopsi s;  7) are­
n ito com  Pinzonel la  illusa, Plesiocyprine l la  carinata,  etc .); 8) horizonte  
com  “ D a d o x y lo n ” ; 9) fo lhelho cinzento com  Barb osa ia  angu la ta  e
Holdhausie l la  almeidai .
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cia faunística. As camadas-guias utilizadas são as que corres-* 
pondem à Zona Pinzonella itlusa e Ptesiocyprinetla carinata e 
à Zona Pinzonella neotropica e Jacquesia brasiliensis. O  motivo 
da escolha reside não só na facilidade do seu reconhecimento 
litológico, como na sua diversidade faunística, e ainda na re­
presentação numérica mais elevada dos biota.
A análise altimétrica dos vários afloramentos dêsses dois 
horizontes, demonstrou (pela lógica da disposição das cotas) 
que as camadas têm uma direção aproximadamente N N E -S S W  
e mostram um mergulho médio muito pequeno, da ordem de
4,5 m por quilômetro. Localmente, porém, o mergulho se modi­
fica, como por exemplo, no perfil Batovi-Camaquã, nas proximi­
dades de um dique eruptivo, modificação que se desfaz ràpida- 
mente de ambos os lados. N a parte setentrional não afloram 
as camadas Irati pelo que foi aliás impossível precisar aí a dis­
tância vertical do horizonte fossilífero guia inferior (Arenitos 
finos com Pinzonella illusa, Plesiocyprinella carinata, etc.) ao 
tôpo da formação Irati. No perfil acima referido, Batovi-Cama­
quã, computando-se o mergulho médio inferido de 4,5 m por 
quilômetro, teríamos entre as margens do Corumbataí (539 m)
e o contacto com o Botucatu (616 m) numa extensão de cêrca
de 6 quilômetros S E -N W  uma espessura de cêrca de 100 metros 
de camadas Corumbataí, o que corresponde à maior secção ex­
posta na parte setentrional do vale.
Área meridional — Um simples exame da carta geológica 
do Estado, demonstra uma exposição anormal das camadas 
pré-Irati no trecho inferior do vale, na região da Fazenda
Pitanga, Município de Limeira.
W ashburne (72, p. 93-5; 72a, p. 77-8), interpretou essa 
estrutura como um anticlinal de eixo E W  cortado de norte
a sul pelo rio Corumbataí; mais tarde, Oppenheim julgou tra- 
tar-se de um horst. São suas as seguintes palavras (54, p. 5 ) :
“Considerando a ausência de afloramentos em tôda a área, 
que justificassem a projeção vertical da estrutura como devida 
aos mergulhos das rochas, só poderemos interpretá-la como uma 
área cercada seja por falhas de notável projeção ou por série 
de fraturas e falhas de menor importância individual. Esta 
última interpretação nos parece plausível, considerando as carac­
terísticas idênticas das séries de fraturas no graben de São 
Pedro”
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A N W  de Pitanga, ocorre a estrutura de Xarqueada, que 
W ashb urn e  (72; 72a) considerou como uma prolongação oci­
dental do “anticlinal” de Pitanga.
O  autor referido forneceu alguns dados sôbre inclinação 
das camadas, ao abordar o assunto do “anticlinal” de Pitanga. 
Assim refere que esta estrutura se eleva, no seu término se­
tentrional, de 240 metros numa distância de 20 quilômetros ao 
sul da estação de Batovi. O seu eixo, segundo êsse autor, 
mergulha ràpidamente em tôdas as direções, exceto a W  numa 
média de 20 metros por quilômetro, a partir duma crista chata 
de cêrca de 2 quilômetros de largura. Acrescenta que, fora 
dessa zona de mergulhos relativamente elevados, a inclinação 
dos estratos deve ser menor, especialmente para W  e também 
para o norte, direção em que o mergulho médio é de cêrca de
2,5 m por quilômetro em uma distância de 8 km. Desconheço 
os elementos que lhe serviram de base para a obtenção dêsses 
valores.
Os estudos que realizei na parte meridional do vale do 
Corumbataí foram muito ligeiros para permitir conclusões satis­
fatórias sôbre a sua tectônica. Nas tentativas para encontrar 
uma secção em que pudesse determinar a distância vertical entre 
os horizontes-guias da formação Corumbataí e o tôpo da forma­
ção Irati, pude comprovar as complicações provàvelmente intro­
duzidas pelas estruturas acima referidas. N a Fazenda Pitanga, 
por exemplo, situada a cêrca de 15 km ao norte de Piracicaba, 
a base da formação Irati se encontra a uma altitude de 650 m, 
conquanto 6 km a N E , em Assistência, a base dessa formação 
esteja na cota dos 530 m (aner.). Já nas margens do rio Passa 
Cinco (cêrca de 3 km a E de Ipeúna), a formação Irati aflora 
aos 530 m (aner.). com um mergulho local aparentemente de 
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O tôpo da formação Irati em Assistência, acha-se na cota 
dos 550 m (aner.); sondagens particulares executadas em Rio 
Claro, cêrca de 12 km ao norte de Assistência conquanto desco­
nhecidas em pormenores, teriam acusado essa formação a um 
nível próximo dos 545 m (tôpo). o que poderia sugerir 
que a inclinação é diminuta naquela direção. Entretanto, 3 km 
ao sul de Assistência, ao longo da rodovia para Piracicaba, o 
tôpo da formação Irati acha-se a cêrca de 12 a 20 metros mais 
elevado.
N a rodovia Rio Claro-São Pedro, a formação Irati aflora 
no ribeirão Cabeça, nas margens do rio Passa Cinco. A cêrca 
de 4 km a E do ribeirão Cabeça, ocorre o horizonte arenítico
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com Pinzonella illusa e Plesiocyptinella carinata na cota dos 
575 m, isto é, aparentemente um pouco mais alto que na posição 
correspondente mais ao norte. A cota do tôpo da formação 
Irati, sendo de cêrca de 550 m (aner.), no afloramento mais 
próximo, essas camadas acham-se aí mais elevadas do que seria 
de se esperar, considerando-se que o mergulho regional é grosso 
modo para W  e que, mais ao norte e mais a E, no perfil Batovi- 
Camaquã, no nível dos 539 m ainda se está no domínio dos 
folhelhos da formação superior, às margens do rio Corumbataí. 
As camadas Irati nas margens do rio Passa Cinco mergulham 
para S W  sob ângulo relativamente elevado, de modo que na 
margem direita dêsse rio, ao mesmo nível, acham-se encobertas 
por folhelhos Corumbataí, numa distância inferior a 1 quilô­
metro.
Nas proximidades da foz do rio Corumbataí, afloram fo­
lhelhos cinzentos com Barbosaia, etc.; a tectônica aí é porém 
complexa de sorte que, mesmo aflorando nas vizinhanças a 
formação Irati, não foi dado ainda estabelecer a distância ver­
tical precisa entre aquele horizonte e o tôpo da formação sub­
jacente.
Em suma, as perturbações introduzidas pelas intrusivas 
dificultam a estratigrafia de detalhe e podem conduzir a idéias 
errôneas sôbre a espessura das formações e posição relativa dos 
horizontes. Por isso, os resultados aqui divulgados, nesse to­
cante, só podem corresponder a uma aproximação. Estudos 
futuros dos testemunhos de sondagem que incluam, além das 
discriminações puramente litológicas, uma investigação do conteú­
do fossilífero, trarão, sem dúvida, a melhor palavra a respeito.
B I O E S T R A T I G R A F I A
1) C A R A C T E R E S  P A L E O N T O L Ó G I C O S
Tratarei neste capítulo apenas dos caracteres paleontológicos 
regionais.
Os fósseis mais comuns são escamas e dentes de peixe que, 
ou se concentram em camadas areníticas de espessura muito 
pequena, ou se distribuem esparsamente nos folhelhos, calcários 
ou arenitos, pràticamente a tôda altura das secções estudadas. 
As escamas são dominantemente do tipo ganóide e atingem no 
máximo 0,5 cm de comprimento, lembrando o tipo paleoniscídio, 
já registrado no Estado do Paraná (30).
O  outro tipo de escama ocorrente nessa formação, no vale 
do Corumbataí, é maior, ctenóide, semelhante à ilustrada por
C. Reed em 1929 (59, t. 4, f. 17, 17a e 18) e que, segundo êsse 
autor, foram reconhecidas por Smith W oo dw ard  como próprias 
da família Coelacanthidae. Aparecem, por exemplo, em folhelhos 
cinzas ligeiramente queimados por eruptivas nas proximidades 
da foz do rio Corumbataí, associadas a Barbosaia angulata 
Mendes, sp. n. e Holdhausiella almeidai Mendes, sp. n.
Ocorrem também espinhas do tipo ctenacantídio (*)  uma 
das quais foi encontrada pelo autor de permeio com lameli- 
brânquios da Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata.
Pequenos bivalvos semelhantes a “Leaia” são conhecidos 
pelo menos de dois níveis, situados, respectivamente, na parte 
média (presumível) da formação e nas proximidades do contacto 
com a formação Botucatu. O horizonte mais baixo é individuali­
zado por um calcário creme de cêrca de 1 metro de potência, 
situado a cêrca de 30-35 metros acima do arenito com Pinzonella 
illusa e Plesiocyprinella carinata na rodovia Ajapi-Corumbataí, 
a cêrca de 1,5 km além do cruzamento com a ferrovia. O outro 
horizonte ocorre em folhelhos siltosos avermelhados na rodovia
(*) Tais espinhas correspondem muito provàvelmente ao que Morais 
Rego descreveu sob o nome de “Dentalium florencei” (65, p. 43-6, 1 textif.).
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para São Carlos, tendo sido assinalado originalmente por F. 
Almeida, O. Barbosa e S. Petri (Comunicação verbal)
Ostrácodes ocorrem, por exemplo, nos folhelhos com Bar- 
bosaia angulata de Piracicaba.
V on  Huene mencionou níveis de carapaças de crustáceo; 
é possível que correspondam aos já referidos níveis de escama 
e dentes de peixe.
Troncos silicificados de coníferas de diâmetro relativamente 
grande (10-25 cm) são encontrados acima da Zona com Pinzo- 
nella illusa e Plesiocyprinetla carinata, por exemplo na Fazenda 
São Rafael, Ajapi, Município de Rio Claro. Mostram alguns a 
estrutura histológica bem conservada (histometabase) F ra g ­
mentos de troncos de coníferas de pequeno diâmetro (2-3 cm) 
permeiam os moluscos das duas zonas malacofaunisticas princi­
pais do alto Corumbataí.
Logo acima da camada com Pinzonella illusa e Plesiocy- 
prinella carinata, ocorrem contra-moldes de Lycopodiopsis D erbyi, 
na Chácara Culik, Ferraz (40)- Também na rodovia Ipeúna- 
Cantagalo, a cêrca de 3 km de Ipeúna, em nível (topográfico) 
situado 30 metros abaixo do contacto com o Botucatu, coletei 
fragmentos dêsse vegetal. Não logrei, entretanto, encontrar aí 
qualquer horizonte de lamelibrânquios para referência.
Em Corumbataí, na rodovia para a Fazenda Sto. Urbano, 
e em terrenos de propriedade dos Srs. Sgarboza e Marcucci 
(Vide, 42),  aflora um arenito calcífero com restos de vegetais 
do tipo “Walchia", situado, estratigràficamente, a cêrca de 10 
metros abaixo da Zona com Pinzonella neotropica e Jacquesia 
brasitiensis (Vide, fig. 5) .  Idêntica ocorrência tem-se na parte 
alta da Chácara do Sr. Carnevale, nas proximidades de Ajapi, 
onde aquêle arenito também se situa a cêrca de 10 metros abaixo 
da mesma zona malacofaunística.
Ao presente, é tudo que se conhece a respeito dos biota 
dessa formação, no vale do rio Corumbataí, a fora, os moluscos 
aí representados só por lamelibrânquios, que passo a considerar.
Ocorrem, pelo menos, 5 horizontes malacofaunísticos diver­
sos, o inferior, pelo que presentemente se conhece, parecendo 
corresponder aos folhelhos siltosos cinzentos aflorantes à mar­
gem esquerda do rio Corumbataí, nas proximidades da sua foz, 
em Piracicaba.
A malacofáunula dêsse horizonte é aparentemente pobre em 
formas, só tendo sido possível reconhecer moldes de Barbosaia 
angulata e Holdhausietla almeidai; é bem verosímil que certos 
fragmentos de grandes lamelibrânquios, indetermináveis perten­
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çam a outras formas. Associam-se-lhes escamas de peixe dos 
tipos coelocantídio e paleoniscídio, além de ostrácodes.
N a  parte setentrional do vale, o nível malacofaunístico mais 
baixo conhecido é o que apresenta a assembléia com Pinzonella 
illusa Reed, Plesiocyprinella carinata Holdhaus, Terraia aequita~ 
teralis Mendes, sp. n., Cowperesia anceps (Reed),  Coxesia m ez- 
zalirai Mendes, sp n., Holdhausiella elongata (Holdhaus) .  Roxoa  
corumbataiensis Mendes, sp. n., Ferrazia cardinalis Reed e Cas- 
terella gratiosa Mendes, sp. n. A associação ocorre em um 
banco arenítico de grã fina e cimento silicoso, abundantemente 
fossilífero; os fósseis são substituições (silicificação).
O  nível mais elevado conhecido é o da assembléia com 
Pinzonella neotropica (Reed),  Jacquesia brasiliensis (Reed),  
Naiadopsis lamellosus Mendes, sp. n., Cowperesia anceps (Reed) 
e Roxoa intrigans (M endes) ,  que ocorre em uma breccia del­
gada, aflorante, nos perfis estudados, nas proximidades do con­
tacto com o Botucatu. Correspondem também, os fósseis a 
substituição ( silicificação) ♦
Entre êsses dois horizontes, verificaram-se, ainda no norte 
do vale, dois outros níveis de lamelibrânquios, um deles situado 
a cêrca de 30 metros abaixo do horizonte mais elevado, demar­
cado por um calcário delgado (Calcário II) onde só se reconhe­
ceu Pinzonella  cf. neotropica (Reed).  em associação com escamas 
do tipo paleoniscídio, aflorante nas proximidades de Corumbataí 
(Vide, fig. 4) e o outro nível, com Ferrazia cf. cardinalis Reed, 
definido por um calcário “oolítico” (Calcário I ) ,  aflorante no 
quilômetro 145 -f- 718 da ferrovia Rio Claro-Camaquã.
E ’ importante esclarecer que em Corumbataí, à saída da 
rodovia para Monte Alegre, aflora um calcário arroxeado com 
moldes de Pinzonella neotropica (Reed) e Cowperesia anceps 
(Reed).  além de escamas de peixe, que pressumivelmente corres­
ponde a uma variação litológica da Zona Pinzonella neotropica 
e Jacquesia brasiliensis, alhures individualizada por uma breccia 
conchífera.
2) Z O N A S  P A L E O N T O L Ó G IC A S
Como se referiu no capítulo da estrutura, a formação Irati 
não aflora no norte do vale, impossibilitando assim a determina­
ção, por método de campo, da posição relativa dos horizontes 
fossilíferos guias da formação Corumbataí com referência ao 
tôpo da formação subjacente. N a  falta de uma sondagem que
O
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pudesse esclarecer êsse particular, e tendo-se em consideração a 
fectônica complexa da parte meridional da região onde aflora, 
aliás, em vários lugares, a formação Irati, continua aberto o 
problema da amarração da camada com Pinzonella illusa, P/e- 
siocyprinella carinata, etc., à zona com Mesosaurus, o espaço 
entre ambas compreendendo, sem dúvida, em algum nível, o 
horizonte com Barbosaia angutata e Holdhausiella almeidai, mas 
tendo a amplitude vertical desconhecida.
A figura n.9 9 registra (coluna da esquerda) os horizontes 
fossilíferos ora conhecidos da formação Corumbataí no vale 
homônimo, rebatidos em secção colunar compósita; as posições 
relativas dos horizontes (com exceção da Zona Barbosaia angu- 
lata e Holdhausiella almeidai) foram estimadas tomando-se um 
valor médio de 4,5 m por quilômetro para o mergulho regional, 
de orientação W - N W
Não me é dado opinar seguramente sôbre a constância dos 
níveis com restos vegetais. Parece-me, entretanto, que estudos 
mais detalhados provarão a sua importância como guias estrati- 
gráficos, sobretudo os horizontes com Lycopodiopsis Derbyi Re­
nault e “W alchia” sp., respectivamente.
Conhecem-se 5 horizontes com lamelibrânquios na região 
estudada, considerando-se a camada de calcário roxo com moldes 
de Pinzonella neotropica e Cowperesia anceps (Vide, fig. 3} 
que ocorre em Corumbataí, apenas como uma variação litológica 
local da Zona Pinzonella neotropica e Jacquesia brasiliensis.
Concentram maior número de indivíduos e de formas os 
horizontes que designei em trabalho anterior (41) como Zona 
Pinzonella e Plesiocyprinella e Zona Pinzonellopis e Jacquesia 
e cujas designações em face da sistemática ora adotada, devem 
ser alteradas, respectivamente, para Zona Pinzonella illusa e 
Plesiocyprinella carinata e Zona Pinzonella neotropica e Jacquesia 
brasiliensis. As designações “horizonte inferior” e “horizonte 
superior” usadas primeiramente por von Huene (29) e seguidas 
por mim (39),  perderam o sentido desde que se conhecem outros 
níveis, inter e subpostos.
Reed (61; 61a) demonstrou em 1932 a diversidade fau- 
nística, comprovada também por mim em 1944 (39) e mais uma 
vez na presente revisão. Há, porém, um vínculo genético entre 
essas associações de lamelibrânquios, como se pôde deduzir da 
sua discriminação faunística. (Vide, Quadro à pág. 48)
Há, também, uma diversidade litológica entre ambas as zo­
nas, uma sendo individualizada por um banco de arenito fino, 
de cêrca de 1 m de potência (Zona Pinzonella illusa e Plesiocy-
MENDES,  FORMAÇÃO CORUMBATAÍ 47
prinella carinata) e a outra por uma breccia delgada. Esta  
representa o horizonte de lamelibrânquios mais elevado conhe­
cido na região.
Entre ambas (Vide coluna da esquerda da fig. 9 e também 
Fôlha 2 e fig. 4) ocorrem outros dois horizontes representados 
por calcários (I e II) um dos quais forneceu um fragmento de 
Fertazia cf. cardinalis e outro moldes de Pinzonella cf. neo- 
trcpica, associados com escamas de peixe.
Recentemente (1949) os Drs. O. Barbosa, F de Almeida e 
•Setembrino Petri descobriram um novo horizonte de lameli­
brânquios, nas proximidades da foz do rio Corumbataí. que 
representa o nível malacofauníistico mais baixo« da £ormação 
Corumbataí conhecido na região estudada. Da sua malacofáu- 
nula descrevo no presente trabalho Barbosaia angulata Mendes, 
sp. n. e Holdhausiella almeidai Mendes, sp. n. A amplitude ver­
tical da zona aparentemente não sobrepassa um palmo; litolò- 
gicamente constitui-se de siltito cinza-claro, ligeiramente cozido 
por diabase nessa localidade.
Não encontrei nenhum indício de recorrência faunística, 
conquanto em trabalhos de estratigrafia deva-se estar sempre 
de sobreaviso a respeito.
Com referência à significação das malacozonas (coluna mé­
dia da fig. 9) a Zona Pinzonella neotropica e Jacquesia brasilien- 
sis não corresponde bem a uma teilzona. Poderia, sem dúvida, 
ter êsse valor se designada de acôrdo só com Jacquesia brasilien- 
sis, uma vez que esta espécie parece ser privativa sua regional­
mente; Pinzonella neotropica, entretanto, comparece em outros 
níveis vizinhos, embora se mostre mais abundantemente aí, de 
sorte que em relação a esta espécie teríamos uma epíbole.
A Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata, parece 
corresponder a uma teilzona, pois que ambas as espécies, ao que 
presentemente se sabe, se confinam ao banco arenítico que re­
presenta o horizonte fossilífero inferior da parte setentrional do 
vale.
Quanto à Zona Barbosaia angulata e Holdhausiella almeidai, 
é. prematuro ainda julgar o seu valor, porque não só se ignora 
a distribuição vertical das espécies designadoras, como a sua 
situação estratigráfica ainda não se acha definitivamente esta­
belecida.
Os teilchrons baseiam-se na amplitude conhecida de distri­
buição de alguns gêneros de lamelibrânquios.
Para todos os efeitos a presente discriminação de zonas 
malacofaunísticas aplica-se sòmente à região estudada pelo menos 
até que se demonstre a sua eventual validade em outras áreas.
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Tem apenas um caráter provisório e certamente será modificada 
no futuro e talvez até circunstancialmente.
Em relação à freqüência das espécies, na Zona Pinzonella 
illusa e Plesiocyprinella carinata, além das espécies designadoras, 
das quais Pinzonella illusa é a mais abundante, Terraia aequila~ 
teralis é também assás freqüente, as mais varas sendo, aparente­
mente, Ferrazia cavdinalis e Coxesia mezzalirai.
N a Zona Pinzonella neotropica e ] àcquesia brasiliensis, a 
primeira das espécies designadoras é mais abundante que a se­
gunda que apresenta uma freqüência aparentemente igual a de 
Naiadopsis lamellosus ,  sendo a mais rara Roxoa intrigans.
O quadro abaixo resume a distribuição da malacofauna por 
horizonte, de acôrdo com os dados presentes.
DIST R IB U IÇ Ã O  D O S  LAM ELIBRÂNQIÍIOS POR H O R IZ O N T E S
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(* )  O calcário aflora em Corumbatai em nível aparentemente idêntico 
ao da lumachella designada como Zona Pinzonella ncotrop ca etc. e é 
aqui considerado a titulo provisório como uma variação litologica local da 
referida zona.
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3) D IS T R IB U IÇ Ã O  D E  JAZIGOS
Os jazigos vão aqui distribuídos por horizonte. Quando 
existir mais de um jazigo por horizonte êles serão numerados 
de 1, 2, etc., para facilitar as referências de texto da parte 
descritiva. O mapa da fig. 10 mostra a distribuição dos jazigos 
na parte médio-superior do vale.
A) Zona Barbosaia angulata e Holdhausie.Ua almeidai
O único jazigo até agora conhecido é o do bairro Santa 
Terezinha, Km 192 da rodovia para Xarqueada, à margem es­
querda do rio Corumbataí (proximidades da foz) Piracicaba.
Altitude sôbre o nível do mar =  =t= 500 m.
Litolcgia: siltitos cinza-claros.
0  jazigo foi descoberto pelos Drs. O. Barbosa, Fernando 
de Almeida e Setembrino Petri, em 1947.
B) Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata
1 ) Chácara Culik, cêrca de 2 km a N E  da estação de
Ferraz; 2) Chácara do Gõs (575 m, aner.). Km 20 da ferrovia
Rio Claro-Analândia; 3) Jazigo localizado num barranco de 
estrada de carroça, no ponto de cruzamento com a ferrovia 
Rio Claro-Analândia (576 m, aner.). Km 19 250 da ferrovia,
entre Ferraz e Ajapi; 4) Km 19 -j- 100 do mesmo trecho da 
ferrovia; 5) Jazigo localizado a cêrca de 350 metros aquem 
da margem do Corumbataí na rodovia Ajapi-Ccrumbaíaí 
(576 m, aner.); 6) Fazenda São Rafael, (580 m, aner.) Ajapi; 
7) Parte baixa da Chácara Carnevale (576 m, aner.) entre os 
Km 18 e 19 da ferrovia Rio Claro-Analândia, à esquerda desta, 
entre Ajapi e Ferraz; 8) Chácara Sta. Elisa (575 m, aner.) , 
c. êrca de 6 km a W  de Rio Claro, à direita da rodovia para 
S. Pedro; 9) Chácara Pedra Azul (575 m, aner.), também a 
cêrca de 6 km a W  de Rio Claro, à esquerda da mesma rodovia; 
10) Km 144 -J- 684 (564 m) da ferrovia da Companhia Paulista 
(linha tronco). Batovi; 11) Bairro dos Fernandes, à esquerda 
da rodovia Rio Claro-Jacutinga (570 m, aner.), a cêrca de 
8 km de Rio Claro; 12) Chácara Adolfo Costa, bairro do So­
brado, a cêrca de 8 km ao norte de Rio Claro; 13) Fazenda 
da Mata Negra, a cêrca de 9 km a N E  de Ajapi; todos no 
Município de Rio Claro.
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Litologia: arenito claro de granulação fina e cimento sili- 
coso, abundantemente fossilífero.
C) Calcário I
O único jazigo conhecido é o do Km 145 -j- 718 da ferrovia 
entre Batovi e Camaquã (linha tronco da Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro) Altitude: 582 m.
Litologia: calcário cinzento com o topo oolítico.
D) Calcário II
O único jazigo conhecido situa-se a cêrca de 1 km da 
cidade de Corumbataí, à esquerda da rodovia para Ajapi, num 
barranco de estrada de carroça. Altitude: 582 m (aner.).
Litologia : calcário amarelado.
E) Zona Pinzonella) neotropica e Jacquesia brasiliensis
Município de Rio C laro: 1) Chácara Carnevale (parte alta 
( ±  650 m, aner.) cêrca de 2 km ao norte de Ajapi; 2) Km 
147 -j- 721 da ferrovia tronco da Companhia Paulista (615 m), 
aquem de Camaquã; 3) Rodovia Rio Claro-Jacutinga, a cêrca 
de 3 km desta última localidade (615 m, aner.); Município de 
Corumbataí: 4) Chácara Raven (615 m, aner.) a cêrca de 
1,5 km a N E  da estação de Corumbataí; 5) Chácara Sgarboza 
(615 m, aner.), também a cêrca de 1,5 km a N E  daquela Estação; 
6) Rodovia para a Fazenda Santo Urbano, a cêrca de 1,5 km 
ao norte de Corumbataí (612 m, aner.).
Litologia: breccia conchífera cinza-claro, delgada (5-15 cm).
Município de Corumbataí: 7) Jazigo à saída da rodovia 
para Monte Alegre (612 m, aner.),  a cêrca de 400 metros da 
praça principal da cidade de Corumbataí.
Litologia: calcário roxo. Aparentemente êste calcário é uma 
variação litológica da Zona Pinzonella neotropica e Jacquesia 
brasiliensis. Por isso, no quadro bioestratigráfico êle não se 
acha demarcado a parte.
4) P A L E O E C O L O G IA
São ainda escassos os dados petrográficos e paleontológicos 
para permitir uma boa apreciação do meio de deposição das 
camadas Corumbataí.
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A análise dos biota conhecidos da série Passa Dois não 
favorece a suposição de um meio marinho normal ou mesmo 
de fases marinhas para êsse pacote sedimentar. Os fósseis 
conhecidos são restos de vegetais, de pequenos répteis nada­
dores, de peixes, moluscos (maiormente representados por la- 
melibrânquios e crustáceos (filópodes e malacóstracos). Os 
gasterópodes ocorrem em número reduzido.
Desde os trabalhos pioneiros da Comissão Geográfica e 
Geológica de São Paulo, entretanto, que se arraigara a idéia 
de um ambiente marinho, referindo-se moluscos como Myalina, 
Schizodus , Posidonomia , etc. Em 1918, Holdhaus (28) descre­
veu algumas conchas procedentes do Estado do Paraná sob os 
gêneros Solenomorpha e Sanguinolites. Moluscos coletados por 
Du Toit  (14),  também do Estado do Paraná,  foram atribuídos 
por Cowper Reed (57; 57a) a gêneros marinhos, tais como Mí/o- 
phoria, Pachycardia , etc. Novos trabalhos dêsse autor (59; 61; 
61a; 62; 62a) e um da lavra de Cox (8; 8a).  êste atendo-se com 
fósseis do Uruguai, persistiram no reconhecimento de fósseis 
marinhos. Reed mencionou mesmo a presença de radiolários na 
primeira coleção por êle estudada (57; 57a) e descreveu mais 
tarde (59) restos de cefalópodes (Clionites? sp. e Aulococeras?? 
sp.), além de placas de Chitort sp.
Moraes Rego descreveu um suposto molusco sob o nome 
c!e Dentalium [lorencei (65)
Em 1944, referi também alguns lamelibrânquios a gêneros 
marinhos tais como Anoplophora, Pleuvophovus, Pleuromya, 
Pseudocovbula, etc. (39).
São êsses os elementos paleontológicos que constituíram a 
argumentação em prol de um habitat marinho; a grande ex­
tensão das camadas e a aparente constância litológica, seriam 
o argumento geológico apontado.
Os restos de vegetais e de filópodes associam-se direta­
mente aos moluscos, ou interpõem-se aos níveis malacofaunís 
ticos. Corais, braquópodes ou foraminíferos, faltam, ou pelo 
menos não foram até hoje registrados.
Como argumentou Leanza, recentemente (36),  os restos 
reconhecidos como de cefalópodes, crinóides, placóforos e radio­
lários são muito insatisfatórios. Também os gasterópodes regis­
trados merecem nova apreciação. O  ponto de vista dêsse autor 
é de que a formação em que ocorrem representa um fácies 
continental e que a sua malacofauna, de caráter indígena, não 
comporta quaisquer gêneros marinhos.
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Em 1949 (44),  descrevendo uma fáunula nova de Anhembi', 
Estado de São Paulo, tive oportunidade de rever Solenomorpha  
similis Holdhaus, verificando que esta concha merecia atribuição 
a um gênero novo que denominei Leinzia . Conchas descritas 
por Reed sob os gêneros M yophoria  e Pachycardia já haviam 
sido atribuídas por mim em 1944 (39) a gêneros novos, Jacquesia 
e Pinzonellopis. Os próprios, Holdhaus (28) ,Reed (61; 61a) 
e Cox (8; 8a),  haviam proposto vários gêneros novos para 
o material estudado: Plesiocyprinelía, Ferrazia, Pinzonella e
Terraia. No presente trabalho propõem-se outros tantos gêne­
ros novos para algumas conchas não descritas e para muitas 
que haviam sido atribuídas a gêneros e espécies exóticos e 
marinhos, São êsses gêneros novos: Barbosaia, Casterella,
Cowperesia, Coxesia , Holdhausiella , Naiadopsis  e R oxoa .
Assim, parece que o ponto de vista de Leanza se confirma. 
A fauna de lamelibrânquios é presumivelmente continental e 
altamente indígena.
Voltando à discussão das secções estudadas no vale do rio 
Corumbataí, passarei à sua análise ecológica.
Aparentemente os vegetais representam restos aloctones, 
desconhecendo-se qualquer caso de soterramento in situ . Os 
restos de " W alchia” sp. nos jazigos estudados, parecem distri­
buir-se subcaòticamente na matriz de arenito fino calcífero, 
sugerindo ação de corrente reduzida.
Os lamelibrânquios, de um modo geral, também se distri­
buem subcaòticamente, isto é, nem tôdos se aleitam regularmente, 
e as suas partes côncavas ora são voltadas para cima, ora 
para baixo ou mesmo para os lados, e isso em diferente litologia: 
siltitos, arenitos ou breccias. Tanto na Zona Barbosaia angulata 
e Holdhausiella almeidai (siltito) como na Zona Pinzonella illusa 
e Plesiocyprinelía carinata (arenito fino) aparecem valvas con­
jugadas, na segunda sendo relativamente freqüentes. Observa- 
se pequeno desgaste nas conchas, de um modo geral.
O arenito conchífero que individualiza a Zona Pinzonella 
illusa e Plesiocyprinelía carinata possui uma granulação fina 
constituída de elementos pouco trabalhados, mostrando um 
cimento silicoso. Também a breccia da Zona Pinzonella neoíro- 
pica e Jacquesia brasiliensis mostra pouca evidência de trabalho 
mecânico. Esta, pelo menos no perfil Batovi-Camaquã, desa­
parece por adelgaçamento na exposição.
São relativamente freqüentes os ripple^marks. No perfil de 
Ferraz a Ajapi, alguns metros abaixo do banco arenítico conchí­
fero com Pinzonella illusa, Plesiocyprinelía carinata, etc., ocorre
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um banco de siltito calcífero de cêrca de 2m de espessura, 
mostrando superimposição de ripple-marks. Não estudei detida­
mente os ripples da formação, mas quero crêr que possivelmente 
correspondam, pela maior parte, ao tipo de oscilação.
Assim, as evidências parecem apontar um ambiente de sedi­
mentação relativamente calmo. A presença de oolito sugerira 
tratar-se de águas rasas.
Apresentam as conchas ornamentação dominantemente lisa; 
Ferrazia e Cowperesia são as únicas que possuem costelas, 
respectivamente radiais e subconcêntricas. Êste segundo tipo de 
ornamentação não é estranho, aliás, a conchas fluviais e lacustres, 
aparecendo, por exemplo, nas Corbiculae.
Encontram-se, lado a lado, indivíduos adultos e jovens
Terraia, Plesiocyprinella e Ferrazia, especialmente a pri­
meira, pelo traçado triangular, posse de uma linha paliai simples, 
etc., parecem corresponder a formas reptantes. Jacquesia e 
Plnzonella, mostram uma linha paliai simples, mas são inequival- 
vas. Não é improvável que a primeira tivesse sido fixa, dada 
a presença aparente de um sinus bissal. Correspondem, apa­
rentemente, a formas fixas ou semi-fixas. Holdhausiella não 
possui sinus paliai, mas a sua forma alongada e afilada sugere 
tratar-se de uma forma escavadora; é sabido que nem tôdas as 
conchas com sifão mostram sinus paliai. Cowperesia, Casíe- 
rella e Rcxoa  possuem um sinus paliai, devendo, pois, tratar-se 
de conchas que viviam mais ou menos enterradas no fundo; a 
última delas possui o sinus mais profundo. Coxesia e Naiadopsis 
mostram claramente, pela forma e posse de um sinus bissal que 
foram formas fixas. Assim parece provável que as assembléias 
das duas zonas malacofaunísticas principais correspondam, pelo 
menos em boa parte, a biocpenosis.
Barbcsaia, aparentemente possuiu uma linha paliai simples, 
podendo tratar-se também de uma forma fixa.
Confrontando o modo de ocorrência dêsses lamelibrânquios 
com os da bacia permo-carbonífera do Donetz, Rússia, por exem­
plo, pode-se observar que nesta bacia, os níveis de lamelibrân­
quios continentais (ncn-marine dos autores) alternam com níveis 
portadores de malacofauna marinha. As conchas (Carbonicola 
s. L Anthracpnaia e Naiadites) ocorrem em grandes acúmulos 
mas com representação de espécies muito pobre. Tais acúmulos 
de representantes de espécies isoladas sugeririam o caso de 
colônias (70, p. 106). Ocorrem também espécies isoladas es­
parsas nas rochas, mas raramente. São tão ricas em indivíduos
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as camadas que Tchernychew as refere como detritos de conchas 
interpretando-os como tendo sido acumulados por ondas sôbre 
ilhotas ou bancos de areia. Êste particular evoca muito o caso 
da breccia conchifera da Zona Pinzonella neoiropica e Jacquesia 
brasiliensis, que aliás é descontínua, como se pode observar no 
perfil Batovi-Camaquã.
Associam-se aos lamelibrânquios continentais na bacia do 
Donetz, Lingula, Bucania, ostrácodes, filópodes e escamas e 
dentes de peixe, etc., além de restos vegetais.
Devo lembrar que a bacia do Donetz é bem menor em área 
que a bacia do Paraná; bem menores ainda são as bacias paleo- 
zóicas superiores marinho-continentais de Kuznetsk (Rússia) e 
Franco-Belga.
Também nos Coal Measures da Inglaterra há intercalações 
marinhas nas séries continentais e a representação de formas 
(genera) non-marine é relativamente pobre nas associações-níveis. 
São êsses gêneros: Carbonicola s.s., Anthraconauta, Anthracosia. 
Anthracosphaerium e Naiadites  (71).
N a  região aqui estudada ocorrem associações com 5 e até 
9 gêneros diferentes.
5) C O R R E L A Ç Ã O
A )  Estado de São  Paulo
A  associação da Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella 
carinata é reconhecível ao Sul de Piracicaba, no Km 19 da rodo­
via Piracicaba-Tietê, em Rio das Pedras e na Fazenda Boa E s ­
perança. Baseia-se a suposição no estudo de coleções organiza­
das nessas localidades pelos Drs. Octavio Barbosa e Fernando 
de Almeida, tendo-se determinado:
1) Km 19 da rodovia Piracicaba-Tietê:
Pinzonella cf. illusa Reed, Castevella sp., Terraia aequila- 
teralis Mendes.
2) Rio das Pedras:
Pinzonella illusa Reed?, Plesiocyprinella cf. carinata Hol- 
dhaus, Holdhausiella elongata (Holdhaus)?,  Ccwperesia cf. an- 
ceps ( Reed).
3) Fazenda Boa Esperança:
Pinzonella cf. illusa Reed, Terraia ae quilate ralis Mendes, 
Ferrazia cardinalis Reed.
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Nos três casos, porém, a amostragem é precária para ofere­
cer uma idéia satisfatória sôbre a variação faunística ou litológica.
De grande interesse é também a recente descoberta feita 
pélos Drs. Octavio Barbosa e Setembrino Petri ina rodovia 
Fartura-Pirajuí (Km 392 -j- 40 da rodovia) de uma fáunula 
diversa das até agora conhecidas da formação Corumbataí, e 
ocorrente a cêrca de 3 metros abafxo do contacto com a forma­
ção Botucatu.
Ainda aos Drs. O. Barbosa e Setembrino Petri devemos a 
descoberta da ocorrência de um calcário oolítico no Km 291 -f- 
-|- 500 da rodovia Fartura-Itapetininga (entre Itaí e Parana- 
panema), cuja malacofauna, ràpidamente examinada, revelou no­
tável abundância de Pinzonella neotropica (Reed).
O seu litótopo lembra muito a camada conchífera oolítica 
de Anhembí, cujas primeiras amostras me foram enviadas para 
estudo pelo Dr. Silvio Froes de Abreu em 1947 e que revelaram 
Pinzonella neotropica (Reed) também em abundância, Compe- 
tesia cf. anceps (Reed) e Jacquesia cf. brasiliensis (Reed).
Numa excursão à última localidade, onde há pouco tempo 
realizaram-se algumas perfurações para petróleo, verifiquei que 
a camada conchífera oolítica aflora a cêrca de uma dezena de 
metros abaixo do contacto com a formação Botucatu, nas vizi­
nhanças do Poço n.9 3, cuja malacofauna eu versei em 1949 (44).  
A distância vertical da bôca do poço ao nível oolítico é apro­
ximadamente de 10 metros. O total de camadas referíveis à 
formação Corumbataí eleva-se a cêrca de 160 metros, 139 das 
quais tendo sido atravessadas pela perfuração.
A fauna prèviamente divulgada dessa sondagem (Poço n.9
3) consta de:
Pinzonella sp. e Coxesia sp., nível dos 70 m acima do tôpo 
do Irati; Leinzia fvoesi Mendes, nível dos 30 m acima do tôpo 
do Irati.
O Poço n.9 4, da mesma localidade, forneceu (44):
Pinzonella sp. aos 22 e 32 metros acima do Irati; Leinzia 
gigantea Mendes, aos 20-25 metros acima da mesma formação; 
Anthraconaia? sp., cêrca de 8 m acima do Irati.
Dêsse modo, a zona de Leinzia fvoesi e L. gigantea, situa-se 
c. cêrca de 140 metros abaixo do horizonte conchífero oolítico.
As Coxesiae e Pinzonellae foram encontradas em litótopos 
diferentes dos da região do rio Corumbataí e como não se cons­
tatou a associação típica da Zona com Pinzonella illusa e P/e-
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siocyprinella carinata, torna-se difícil a sua correlação; quanto 
ao calcário oolítico do tôpo, parece plausível que corresponda à 
Zona Pinzonella neotropica e Jacquesia brasiliensis, individuali­
zada na região do vale do Corumbataí por uma breccia conchí- 
iera.
H á  várias notícias sôbre fósseis ou secções da formação 
Corumbataí, mas a sua correlação é difícil ao momento, por 
faltarem dados paleontológicos pormenorizados e referências 
estratigráficas.
F Almeida forneceu (1) em 1938 uma nota sôbre a série 
Passa Dois da região de Guareí, indicando vários jazigos de 
lamelibrânquios e de restos vegetais. Identificou, entre os mo­
luscos:
Tôrre da Pedra:  Modiola, Pachycardia, Pseudocorbula,
Daonella?; Sítio Velho: Isocyprina, Unicardium; Vitória: M yo- 
photiopsis .
As suas ilustrações, entretanto, não são muito satisfatórias 
e nem êsse autor forneceu qualquer descrição, de modo que a 
sinonímia fica pendente.
B) Outros Estados
Os Estados do Paraná e Santa Catarina são os que têm 
sido mais divulgados do ponto de vista seja estratigráfico ou 
paleontológico em relação à série Passa Dois. Cabe a primazia 
a Santa Catarina, onde I. C. W h i te  (74) estabeleceu a sua 
coluna clássica, criando a série Passa Dois e dividindo-a, então, 
em três elementos:
j c) Calcário Rocinha 
Série Passa Dois ] b) Folhelhos Estrada N ova  
! a) Folhclho Irati
No consenso moderno, o Calcário Rocinha é considerado 
apenas um membro local, uma lente, juntando-se, por outro 
lado, ainda, à série Passa Dois original, as camadas sucedentes 
que o próprio W h i te  designára como Rio do Rasto e referira à 
sua série São Bento, e que supusera correlacionáveis às camadas 
hoje distinguidas sob o nome de formação Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul (21).
O pacote Passa Dois assim ampliado parece, com efeito, 
ser contínuo até o contacto discordante com a formação Botucatu.
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na região clássica, isto é, Lauro Müller, Município de Orleãs, 
Estado de Santa Catarina.
A sua subdivisão, faz-se hoje segundo moldes diversos.
Gordon Jr. (21).  por exemplo, discrimina do seguinte modo 
a série Passa Dios (Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul):
j Membro Morro Pelado 
Formação Rio do Rastro 1
I Membro Scrrinha
Serie Passa Dois . ! Membro Terezina 
j Formação Estrada N ova lI Membro Serra Alta
I Folhelho Irati
As designações Serrinha e Terezina, devem-se a Moraes 
Rego (63) e advêm das localidades que forneceram fósseis 
estudados por Holdhaus e Reed; Serra Alta e Morro Pelado 
são designações introduzidas por Gordon Jr.
Teríamos então:
Morro Pelado (localidade de Santa Catarina) — adiagnos- 
ticado paleontològicamente, pois que os fósseis que Gordon Jr. 
lhes atribui também ocorrem no membro subjacente.
Serrinha (localidade do Estado do Paraná) =  “Horizonte 
A “ de Reed, fide Oliveira 1930 (50).
Terezina (localidade do Paraná) =  “Horizonte B ” de Reed^ 
fide Oliveira 1930 (50).
Serra Alta (localidade de Santa Catarina) — adiagnosti- 
cado paleontològicamente. Parece corresponder ao que outros 
autores têm denominado Estrada Nova Inferior ou Estrada 
Nova s. 5.
Há uma tendência geral para correlacionar a formação 
Corumbataí do Estado de São Paulo à formação Estrada Nova 
dos Estados do Sul. Na caracterização litológica fornecida por 
Gordon Jr., dfferem. Embora ocorram folhelhos cinzas na parte 
inferior da formação Corumbataí, bem demonstrados em sonda­
gens, o seu corpo maior constitui-se de camadas avermelhadas e  
arrexeadas (variegadas em exposição), ao passo que o Estrada 
Nova mostraria dominantemente cor cinza.
A malacofauna do membro Terezina ( =  “Horizonte B” de 
Reed, fide  Oliveira) consta de formas idênticas às conhecidas 
c’a formação Corumbataí e que se dispõem na região aqui estu-
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dada em zonas bem distintas. Falta na região estudada o hori­
zonte A de Reed, isto é, a camada Serrinha, [ide Oliveira.
Não obstante uma certa distinção litológica, o confronto 
da malacofauna da região do vale do Corumbataí com a do 
membro Terezina, sugere a sua correlação. (Consulte 59. Hori­
zonte B, e também a revisão da sua nomenclatura no capítulo 7 
do presente trabalho). Quanto ao membro Serra Alta, o pro­
blema continua aberto. H á  possibilidade de que alhures no 
Estado de São Paulo (no Sul por exemplo) ocorram níveis 
superiores ao Terezinha.
Convém lembrar que A. Duarte publicou um artigo em 1936 
(12) versando o assunto da Paleontologia da série Passa Dois 
(aliás, coloca ao inverso as camadas Terezina e Serrinha) e no 
qual refere os seguintes gêneros de moluscos que não haviam 
sido prèviamente constatados: Pleuromya , Yoldia , Panope , Cor- 
bis e Tellina. As conchas assim determinadas não foram nem 
ilustradas e nem descritas.
Os Drs. Octavio Barbosa e Setembrino Petri descobriram 
recentemente (1949) um horizonte conchífero nas proximidades 
de Santo Antônio da Platina, a 5,5 km desta cidade, na rodovia 
para Joaquim Távora. Dentre o material enviado, reconheci: 
Pinzonella neotropica (Reed),  Jacquesia cf. brasiliensis (Reed),  
Ccwperesia cf. anceps (R eed), Roxoa? sp. e Naiadopsis lamellosus 
Mendes.
O litótopo é um siltito claro esverdeado. Corresponde a 
malaccfáunula à da Z ona Pinzonella neotropica e Jacquesia 
bvasiliensis.
Nada se conhece sôbre a malacofauna da série Passa Dois 
cios Estados do Rio Grande do Sul ou de Goiás. No Estado de 
Mato Grosso, entretanto, O. Leonardos coletou, em 1937 na 
localidade de Bonito, material de lamelibrânquios determinado 
por E. Oliveira (52) que listou: Pachycardia neotropica Reed,
Pachycardia rugosa Hauver var occidentalis Reed, Pseudocor- 
bula sp.
Se pudermos aplicar aqui a sinonímia proposta no presente 
trabalho, a lista acima acusaria a presença tão só de Pinzonella 
neotropica (Reed) e Cowperesia sp.
Fora da bacia do Paraná, temos ocorrência de formações 
permo-carboníferas na bacia do Amazonas e Meio Norte (Piauí- 
M aran h ão ) .
N a bacia do Amazonas, os sedimentos (série Itaituba) são 
marinhos.
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As formações da bacia Meio Norte incluem fases marinhas 
e fases continentais, aquelas apresentando moluscos e braquió- 
podes, e as segundas contendo restos de vegetais “nórdicos” -— 
Palmatopteris, Sigillaria, Psaronius (51).
Eventualmente poder-se-á estabelecer um sincronismo entre 
a série Passa Dois e as formações do Brasil Setentrional; a 
ocorrência de biota comuns por ora é desconhecida.
C) U R U G U A I E PA RA G U AI
A série Passa Dois do consenso atual do Brasil, subdivide- 
se, no Uruguai, em:
a) Camadas Melo.
b) Estrada Nova _f_ Areniscas de Buena Vista.
As camadas Melo, aparentemente, constituem-se da nossa 
formação Irati e da parte inferior do nosso Estrada Nova. As 
Areniscas de Buena Vista são ali assimiladas ao nosso Rio do 
Rasto 5 . s.; quanto ao Estrada Nova uruguaio, corresponderia 
ao Terezina, [ide Serra et aL (38).
Conhecem-se duas ocorrências de lamelibrânquios no Es­
trada Nova uruguaio, ambas no Departamento de Rivera, uma 
das quais forneceu o material estudado por Cox em 1934 (8; 8a) : 
Terraia altíssima (Holdhaus),  Lucina aegra Cox e Pseudo- 
corbula [alconeri Cox.
As duas últimas são provàvelmente sinônimos de Cowperesia 
emerita (Reed).
Pelo mais conhecem-se Estheria e vegetais dadoxiloides. 
além de gasterópodes indeterminados e restos de peixes.
A correlação que os geólogos uruguaios perfilaram merece 
discussão, porquanto Terraia altíssima (Holdhaus) e também a 
sua associada Cowperesia emerita (Reed) (caso a sinonímia 
aventada fôr válida) ocorrem no Brasil não na camada Terezina 
e sim na camada Serrinha, isto é, Rio do Rasto, s. s.. A menos 
que tomem o Terezina no sentido Oliveira 1933 (* ) ,  isto é, in­
cluindo as camadas Serrinha.
No Paraguai, Keidel, [ide Beder (3),  reconheceu duas “So~ 
lenom orphae\  que julgou aparentemente semelhantes a S. similis 
Holdhaus e S. intermedia Holdhaus.
(*) Atlas Geológico do Brasil, Serv. Geol. Miner., 1933, Coluna Geoló­
gica, pág. 17
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A primeira espécie é hoje atribuída ao gênero Leinzia; a 
segunda parece ser sinonimizável a Terraia altíssima (Holdhaus) .  
No Brasil, Leinzia similis e Terraia altíssima ocorrem na camada 
Serrinha, isto é, Rio do Rasto, 5 . com o qual aliás Beder (3) 
correlacionara a “arenisca rojiza oscura” em que ocorrem tais 
conchas em Villarica, Paraguai.
Contudo, Reed (62; 62a, p. 19-20, t. 1, f. 13 e 13a) descre­
veu e ilustrou uma Pinzonella cf. illusa procedente de uma lo­
calidade entre San José e Valenzuele, Paraguai, o que sugere 
a possibilidade de ocorrência de horizontes mais antigos.
D ) O U T R O S  PA ÍSES
Já se mencionou que a malacofauna da Passa Dois é endêmi­
ca, constando de gêneros indígenas cujas afinidades com gêneros 
de outras bacias continentais paleozóicas superiores são pouco 
ou nada ressaltadas.
Talvez seja interessante, porém, sumariar as faunas conti­
nentais conhecidas de outros países sulamericanos e da África 
Meridional (em vista da hipótese do deslisamento).
Frenguelli (18) descreveu em 1945 alguns lamelibrânquios 
continentais do Paleozóico Superior da Argentina.
Estratos de Tupe:
Carbonicola promissa Frenguelli
Paganzo Superior ( “Piso I I” de Bodenbender) (Permiano):  
Palaeanodonta ramccionii Frenguelli
Estratos de los Rastros (Série Cacheuta) :
Palaeomutela glabra Frenguelli;
P.? occidentalis Frenguelli
Horizonte calcário-dolomítico de Bonarelli (loc.: Três Cru- 
ces) :
Kidodia piccardi Frenguelli
Recentemente, Leanza (35) descreveu também uma malaco­
fauna dulçaquícola de La Rioja (Carbonífero Inferior):
Anthracomya diluta Leanza; Carbonicola erraticia Leanza;
C. mitis Leanza; C. timenda Leanza; C. sp.; Naiadites liagracielae 
Leanza.
Tanto o material de Frenguelli como de Leanza são mal 
conservados; nenhuma das formas lembra de perto os biota co­
nhecidos da série Passa Dois do Brasil.
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H á uma referência a Naiãdites  sp. na localidade de San 
Juan, Argentina feita por Keidel e Harrington (32) N a  Bolívia 
foi listada também Naiãdites  sp., da formação Taiguati por K. 
Palmer, fide  Frenguelli 1945 (18).
Em relação à África Meridional, podemos recordar que 
Amalitsky (2) descreveu as seguintes conchas de água doce do- 
Sistema Karroo:
Palaeomutela rhomboidalis (Sharpe);  P. ovata (Sharpe);  
P  n. sp. aff. ovthodonta Amalitsky; P.  aff. golowkinskiana 
Amalitsky; P.  aff. keyserlingi Amah; P.  cf. ovalis Amah; P. 
semilunata Amai.; P .  mutchisoni Amai. var.; P. plana Amai.; 
P.  cf. laevis Amai.; P.  sp. n.; Palaeanodonta okensis (Amai.) ;  
e P .  subcastor (Amai.) .
O gênero Palaeanodonta Amalitsky foi introduzido em litera­
tura pela primeira vez nesse trabalho.
Julgou êsse autor haver grande dose de similaridade entre 
êsses moluscos e os da Rússia, reconhecendo formas coespecí- 
ficas.
Em 1910, R. B. Newton registrou Palaeomutela oblonga 
(Jones) de Niassalândia (*)
Em 1932, Cox (7) descreveu algumas conchas do Sistema 
Karroo de Tanganyika, atribuindo-se ao gênero Palaeomutela, 
no qual incluiu espécies que Amalitsky referira a Palaeanodonta . 
Reconheceu, também, no material Africano, espécies eurásicas. 
A lista do material descrito é a seguinte:
Palaeomutela rhomboidalis (Sharpe);  P.  oblonga (Jones);  
P  subpavallela Amalistsky P. rectodonta Amalistsky.
Estratigràficamente a fáunula é tida como Beaufort inferior 
isto é, permiana superior.
Um trabalho subseqüente do mesmo autor (9) versou ainda 
malacofaunas do território de Tanganyika, de que descreve:
Palaeanodonta castor Amalitsky; P. subçastor (Amai.);  P  
parallela (Amah);  P.  dubia (Amah);  P. astartiformis Cox; P.  
wadei Cox; P. stockleyi Cox; Palaeomutela? tanganyicensis Cox;
"Carbonicola" tealei Cox; "C." kidodiensis Cox; "C." carinata 
Cox; "C haughtoni Cox; Kidodiai stockleyi Cox.
O novo gênero Kidodia Cox foi proposto nesse trabalho»
(* )  Quart. Journ. Geol. Soc. v. 66. p. 243-4, t. 19, f. 11-14, 1910.
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O horizonte é considerado permiano.
Como se depreende do sumário acima, faltam bases para 
estabelecer vínculos malacofaunísticos entre a Passa Dois e as 
formações Paleozóicas Superiores da Argentina ou da África 
Meridional.
6) ID A D E
A série Passa Dois fora referida ao Paleozóico Superior, 
antes mesmo de ser introduzida a sua denominação por I. C. 
W h i te  em 1908 (74).  Os argumentas inicialmente aventados 
eram a ocorrência dos répteis Stereosternum tumidum e M eso - 
saurus brasiliensis, na formação Irati e dos vegetais fósseis 
Lycopodicpsis Derbyi (67),  na formação Corumbataí e Estado 
de São Paulo, Sigillaria? muralis e Dadoxylon nummularium  (73) 
na formação Estrada Nova do Rio Grande do Sul.
D. W hite ,  assim se refere a respeito da idade da formação 
Estrada Nova:
“A porção superior da série brasileira, incluindo o schisto 
prêto, de Irati, e os 150 metros, ou mais das camadas vermelhas 
e cinzentas, etc., com Lycopodiopsis Derbyi, Sigillaria? muralis, 
Dadoxylon  e provàvelmente Psaronius [parece, entretanto, que 
êste vegetal só ocorre no norte do Brasil], deve ser considerada 
como correspondendo, em idade pelo menos, a uma parte da 
série Damuda da índia. Espero, confiante, que subseqüentes 
estudos destas camadas, hoje pouco conhecidas paleobotânica- 
mente, confirmarão perfeitamente esta tentativa de correlação’' 
(73, p. 378).
Em 1918 um trabalho de K. Holdhaus (28) sôbre lameli- 
brânquios da série Passa Dois superior reconhecendo os gêne­
ros marinhos Solenomorpha e Sanguinolites, veio corroborar a 
cronologia em uso. N a  realidade, porém, a identificação dêsses 
gêneros foi enganosa e as espécies a êles atribuídas são atual­
mente referidas aos gêneros Terraia Cox 1934, Leinzia Mendes 
1949 e Holdhausiella Mendes, gen. n.
Uma coleção de vegetais determinados por Zeiller ( in Oli­
veira, 49, p. 30-1), procedentes de nível superior e próximo ao 
dos lamelibrânquios da Camada Serrinha, Estado do Paraná, 
revelou Gtossopteris Browniana Brongniart, G. angustifolia Brong- 
niart, Taeniopteris cf. Feddeni Feistmantel, Cladophlebisl e res­
tos de equisetáceos, que êsse autor também correlaciona à flora 
da série Damuda, como o fizera D. W hite .
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A descoberta na formação Corumbataí, Estado de São Paulo, 
de Tietea singularis (forma aparentada com Psaronius), descrita 
em 1913 por Solms-Laubach (69) e um estudo de C. Reed sôbre 
íilópodes fósseis (1929, 58), reconhecendo espécies de Estheria 
e de Leaia (gêneros hoje subdivididos) na parte superior da 
série Passa Dois do Estado de Santa Catarina, suplementaram 
os argumentos em pról do Paleozóico Superior.
No campo da paleobotânica devemos referir ainda que, em 
1945, E. Dolianiti (11) descreveu algumas formas de vegetais 
de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, referindo 
Sphenozamites  sp., Podozamites? sp., e Equisetacea; nesse 
mesmo ano, Sergio Mezzalira descobriu (46) em Corumbataí, 
Estado de São Paulo, restos vegetais que mais tarde (1946) 
foram referidos a “W alchia” com dúvidas (42).  Barbosa refere 
Glossopteris e Sigitlaria de Anhembi, mesmo Estado (44, p. 31).
O  leitor encontrará mais pormenores a respeito da argu­
mentação cronológica em base da paleobotânica num trabalho 
que apresentei ao 2.9 Congresso Panamericano de Geologia e 
Engenharia de Minas em 1946 (43).  com a ressalva de que a 
designação “formação Estrada N ova“ foi ali adotada com um 
sentido muito lato, extensivo a todo o pacote supra-Irati da 
série Passa Dois (Estrada Nova -(- Rio do Rasto s. s.).
A famosa Comparação de Du Toit (14) e algumas determi­
nações de Cowper Reed (57; 59; 61 e 62) introduziram forte 
confusão na cronologia da parte superior da série Passa Dois, 
que foi atribuída ao Triássico Superior (Cárnico).
A origem dessa confusão residiu em enganos de diagnose, 
reconhecendo-se gêneros de lamelibrânquios tais como M yo ph o - 
riopsis, Pachycardia, Anodontophora , Pseudocorbula, etc., além 
de cefalópodes do gênero Clionites?, etc.
Nos meus trabalhos de 1944 (39) 1949 (44) e no presente, 
procuro demonstrar que as conchas pertencem realmente a gêne­
ros novos, indígenas. O reconhecimento de cefalópodes, anfi- 
neuros, etc., é demasiado precário para permitir o endosso de
tais identificações.
Visto que a malacofauna da série Passa Dois apresenta 
caráter endêmico, o que torna difícil a sua correlação com outras 
fáunulas de idade conhecida, a estimativa da sua cronologia tem 
que depender dos fósseis associados e da estratigrafia de con­
junto. Dos seus biota, tanto os vegetais como os filópodes e
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os répteis, parecem enquadrar-se bem dentro do Paleozóico Su­
perior, aparentemente no Permiano.
Admite-se hoje uma continuidade de base ao tôpo para a 
série Passa Dois, contràriamente ao que supuzera Du Toit.
A série Passa Dois sucede à série Itararé-Tubarão, aparente­
mente sem discordância. Subpõe-se às camadas Santa Maria 
no Estado do Rio Grande do Sul, e à formação Botucatú, nas 
demais regiões, ocorrendo, nêste segundo caso, uma discordân­
cia erosiva bem patente; no primeiro caso, a discordância é 
admissível, com base na paleontologia e na litologia, mas não 
íoi ainda observada.
Os biota da série Itararé-Tubarão sugerem idade Paleozóica 
Superior, estando ainda aberto o problema quanto a se a sua 
sede é o Carbonífero Superior ou o Permiano Inferior, donde a 
sua corrente referência ao Permo-Carbonífero. Esta série inclui 
níveis veramente marinhos, o horizonte fossilífero mais rico 
conhecido (camadas Taió, do Estado de Santa Catarina),  pos­
suindo, segundo C. Reed (60),  entre outras formas, auiculopec- 
tinideos. No que se refere à paleobotânica, conhecem-se vários 
elementos da flora Glossopteris-Gangamopteris, ao lado de al­
guns elementos nórdicos (Lepidodendron , Sigillaria, etc.), êstes 
últimos sendo o motivo de uma certa relutância em atribuir a 
flora ao Permiano, embora o gênero Gangatnopteris se ache 
presente. Na verdade, tanto a paleobotânica como a paleo- 
zoologia da formação são ainda relativamente pouco conhecidas 
e a sua sistemática merece uma revisão.
Quanto às camadas Santa Maria, trata-se de uma formação 
continental com uma fáunula reptiliana tributada triássica su­
perior (Keuper) e uma flórula com coniferales e Zuberia  (19, 
p. 289, rodapé),  estas últimas recentemente descobertas por M. 
Gordon Jr.. A formação Botucatu é estratigràficamente superior 
a esta última formação, e tem a cronologia ainda incerta, mas 
caindo dentro da amplitude do Triássico Superior, definido pela 
formação Santa Maria, ao Cretáceo Superior, definido pela for­
mação Bauru (caso a chamada formação Caiuá, suposta jurássica, 
não venha a se comprovar como uma entidade à parte, pré- 
Baurú)
Em suma, ao presente momento, parece-me aceitável para a 
série Passa Dois, de que a formação Corumbataí representa 
porção regional do Estado de São Paulo, idade permiana.
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7) R E V IS Ã O  DA N O M E N C L A T U R A  D O S LAM ELI-  
B R Â N Q U IO S  DA SÉRIE PA SSA  DOIS
Nomenclatura original: Nomenclatura revista:
Holdhaus, 1918 (28)




S. deflexa Holdhaus 
S. intermedia Holdhaus 
S. similis Holdhaus
Plesiocyprinella carinata Holdhaus 
Casterella? sp.





Reed, 1928 (57; 57a)
Anodontophora aff. rugosa Hauer 
Lucina paranaensis Reed 
Myophoria ( Myophoriopsis) aff.
carinata Bittner 
M. (Myophoriopsis) aff. lineata 
Münster
Megalodus cf. triqueter W ulfen  
Modiola (Septiola) cf. dreissensi- 
formis W aagen  
Pachycardia neotropica Reed 
P. aff. rugosa Hauer 
Trigonodus sp.





Pinzonella neotropica (Reed) 
Pinzonella neotropica (Reed) 
P neotropica (Reed) ?
Reed, 1929 (59)
Anodontophora cf. lettica Quenstedt 
A. aff. münsteri (Wissmann)
A. cf. recta Gumbel 
Astarte cf. triassica Roemer 
Cucullaea cf. formisissima D ’Or- 
bigny
Cuspidaria ? deflexa (Holdhaus)
C. similis (Holdhaus)
Gonodon aff. mellingi Hauer?
G. (Schafhäutlia) cf. astartiforrrris 
Münster
G. (Schafhäutlia) cf. quadrata 
Parona
Isocyprina cf. concêntrica Moore 
Í. curvata Reed 
Ï. cf. percrassa Böhm 
Leda aff. excavata Münster?
Lucina (Phacoides) cf. circularis Stoppani 
Modiola (Volsella) ? sp.
Terraia altíssima (Holdhaus)777
Terraia altíssima (Holdhaus)
Terraia altíssima (Holdhaus) 
Leinzia simibs (Holdhaus) 
Cowperesia emerita (Reed)?
C. emerita (Reed) ?
C. emerita (Reed) ?
Terraia altíssima (Holdhaus) ? 
T. altíssima (Holdhaus) ?
T. altíssima (Holdhaus) 
Cowperesia emerita (Reed)
C. emerita (Reed) ?
?
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M yoconcha aff. goldfussi Dunker 
M yophoria cf. kefersteini Münster 
var. nuda W aagen  
M . cf. W hörmanni Bittner 
M. (Hem inajas) holdhausi Reed 
M. (H enrnajas) ? intermedia 
Holdhaus 
(B ) M yophoriopsis brasiliensis 
Reed
M yophoriopsis cf. kittli Bittner 
M yophoriopsis martialis Reed 
(B ) M yophoriopsis aff. lineata 
Münster
M yophoriopsis cf. r'chthofeni Stur 
M yophoriopsis cf. rosthorni BouG  
(B ) M yophoripsis sp. 
Myophoriocardium cf. lineatum 
W öhrmann  
Mysidioptera? sp.
Nucula cf. subaequilatera 
Schafhäutl ?
(B ) Pachycardia neotropica Reed 
(B ) P rugosa Hauer var. occi- 
dentalis Reed 
Palaeoneilo ? sp.
(B) Plesiocyprinella carinata 
Holdhaus 
Pleurophorus ? bipleura Reed 
(B ) P. cf. elongatus Moore? 
Pseudocorbula cf. arkosiae Martin 
P emerita Reed 
P. aff. sandbergeri Philippi
(B ) Trignodus cf. costatus 
W öhrmann 
Thracia perversa Reed 
Thracia pristina Reed 




T . altíssima (Holdhaus) ?
T . altíssima (Holdhaus) ?
Jacquesia brasiliensis (Reed)
Terraia altíssima (H oldhaus) ? 
Terraia altíssima (Holdhaus) 
Jacquesia brasiliensis (Reed)
?
Terraia altíssima (Holdhaus) ?
7?
??




Terraia altíssima (Holdhaus) ? 
Holdhausiella elongata (H oldhaus) 
Cowperesia emerita (Reed)
C. emerita (Reed)
Terraia altíssima (Holdhaus) 
jovem ?
Pinzonella neotropica Reed
(Provavelm ente forma nova) 
(Provavelm ente forma nova) 
Cowperesia emerita (Reed) ?
Observação: As espécies marcadas com (B ), pertencem ao horizonte B
de Reed; as demais ao horizonte A do mesmo autor.
Reed, 1932 (61; 61a)
V ide Capítulo "Pesquisas anteriores"
Cox, 1934 (8; 8a)
Lucina aegra Cox Cowperesia ?
Pseucorbula falconeri Cox Cowperesia emerita (Reed)?
Terraia altissima (Holdhaus) ferraia altíssima (Holdhaus)
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Reed, 1935 (62; 62a)
(Exceto fáunula de Sto. Antônio da Platina, Estado do Paraná 1
Pachycardia neotropica Reed 
Pinzonella cf. illusa Reed 
Pinzonella similis Reed 
Plheurophorus cf. elongatus 
(M oore)
Pseudocorbula anceps Reed 
P falconeri Cox  
P. subtriangularis Reed 
Terraia angusta Reed 
T. martialis (Reed)
Pinzonella neotropica (Reed) 
Pinzonella cf. illusa Reed 
Pinzonella illusa Reed 
Holdhausiella elongata (Holdhaus)
Cowperesia anceps (Reed)





Vide Capítulo “Pesquisas anteriores'
Mendes,
Anthraconaia ? sp.
Leinzia froesi Mendes 





Leinzia froesi Mendes 
L. gigantea Mendes 
Pinzonella cf. illusa Reed 
Cowperesia cf. anceps (Reed)
D E S C R I Ç Ã O  D O S  L A M E L I B R Â N Q U IO S
A B R E V IA Ç Õ E S E C O N V E N Ç Õ E S
C =  comprimento
C ’ =  extensão ma:or.
A  —- altura.
E  — espessura.
a =  ângulo formado pela carena umbonal e a porção anterior do
bordo cardinal.
Quando êste ângulo é inferior a 9 0 \  a concha recebe a desig­
nação de “prosóclina”; quando é aproximadamente de 909 
áclina”; e “opistóclina quando o ângulo é obtuso
(Newell, 48, p. 24).  
ß =  ângulo formado pelo bordo posterior e o bordo cardinal
Y =  ângulo formado pela carena umbonal e a porção anterior do
bordo cardinal.
£ =  ângulo formado pelas porções anterior e posterior do bordo
cardinal entre si.
V . D .  =: valva direita.
V . E .  r= valva esquerda.
D .G .M .  =  Divisão de Geologia e Mineralogia do Departamento N acio­
nal da Produção Mineral, Rio de Janeiro.
D . G . P  =r Departamento de Geologia e Paleontologia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, Universidade de São Paulo, 
São Paulo.




Fig. 11 — E squ em a elucidativo dos simbolos e m edidas em pregadas no 
presente trabalho (Vide Abrev iações  e c o n ven çõ es ) .
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B A R B O S A I A  gen. nov. (* )
Diagnose genérica
Concha triangular, oblíqua, estreita na parte anterior, alar- 
<jando-se posteriormente.
Umbo pouco proeminente, subanterior.
Carinação posterior dúplice, as cristas sendo divergentes.
Ornamentação constituída de linhas subconcêntricas mais 
ou menos acentuadas.
Linha cardinal angulosa ou subangulosa. Linha paliai apa­
rentemente simples.
Caracteres da charneira e outros caracteres internos des­
conhecidos.
Genoholótipo: Barbosaia angulata Mendes, sp. n.
Discussão
A concha recorda, grosso modo , algumas pteriáceas, assim 
como Bakevellia (Vide, por exemplo, 33, p. 166). Quanto a 
êste gênero, entre outros caracteres distintivos, temos a ausência 
de um sinus bissal (pelo menos be mdefinido). e a ornamentação, 
constante de uma carena dúplice posterior; não se percebe qual­
quer traço na sua linha cardinal que sugira a ocorrência de um 
ligamento multivincular, presente nas Bakevelliae.
Em relação às pteriáceas, quero crer que, a não ser pela 
forma, e grosseiramente, distinguem-se tão bem que se pode 
dispensar um confronto detido. Assim também com Naiadites  
Dawson. Em relação a Naiadopsis, descrito neste trabalho, dis­
tingue-se pela posição do umbo e carinação umbonal dúplice, 
embora se assemelhem levemente pelo traçado. A concha dis- 
tingue-se, aparentemente, de qualquer dos gêneros conhecidos.
Dedico o gênero ao Dr. Octavio Barbosa, professor de Geo­
logia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que 
foi um dos coletores do material.
Barbosaia angulata Mendes, sp. n.
Est. I, fig 1
Material: alguns moldes de valvas isoladas, só 2 dos quais 
mensuráveis. Coleção D.G.P.
(* )  N a seqüência sistemática procurou-se acompanhar tanto pos­
sível a ordem bioestratigrafica.
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Descrição
Concha pequena subtriangular, oblíqua, estreita na parte 
anterior.
Umbo pequeno, pouco saliente, submediano. Carena poste­
rior dúplice, com as cristas próximas, a inferior sendo um tanto 
mais saliente. Concha prosóclina (a =  ±  459 nos exemplares 
estudados, tomados em relação à carena inferior).
Bordo dorsal, convexo, subanguloso; bordo posterior con­
vexo na porção inferior; o ângulo póstero-dorsal um tanto pro­
jetado, formando uma expansão aliforme; bordo ventral modera­
damente convexo; bordo anterior curvo, muito breve, unindo-se 
em ângulo agudo com o bordo dorsal.
A obesidade maior da concha é médio-posterior. Constituem 
a ornamentação externa linhas subconcêntricas fracamente de­
marcadas.
Os exemplares disponíveis (moldes) não mostram completa­
mente os caracteres internos nem os caracteres da charneira. 
A  linha paliai é aparentemente simples.
Dimensões
C C' A  « P
V  E .  20mm 22mm 16.5mm ±  459 rh 110° Est. I, fig. 1; D. G. P,
V . D .  9 10 6,2 ±  459 ±  1109 VII 78
p r o c e d ê n c i a : Bairro de Santa Terezinha, Km 192 da rodo­
via para Xarqueada,  à margem esquerda do rio Corumbataí, 
Piracicaba: Zona Barbosaia angulata e Holdhausiella almeidai.
Coletores: Drs. O. Barbosa, Fernando de Almeida e Setem- 
brino Petri e o autor.
P I N Z O N E L L A  Reed, emend.
Diagnose genérica
Concha subelítica ou subtriangular, inequilátera, inequivalva 
(valva esquerda maior), deprimida lateralmente. Umbo anterior, 
mais ou menos proeminente, prosógiro.
Carena umbonal obtusa a pouco proeminente, sub-reta ou 
.arqueada.
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Superfície externa ornamentada com linhas subconcêntricas 
mais ou menos acentuadas,
Lúnula distinta ou indistinta; ligamento externo opistodético.
Placa cardinal da valva esquerda, semicircular, apresentando 
um dente cardinal único, proeminente, ladeado por duas fosse- 
tas dentárias, a anterior sendo a mais profunda; placa cardinal 
da valva direita com uma única fosseta dentária, flanqueada por 
dois dentes cardinais mais ou menos distintos.
Linha paliai simples. Cavidade umbonal lisa ou dotada de 
uma crista oblíqua, mais ou menos acentuada.
Impressão do adutor anterior, subtriangular, bem marcada; 
impressão do adutor posterior, maior, mais leve.
Genossíntipos: Pinzonella illusa Reed e Pinzonella neo~
tropica (Reed).
Discussão
Reed propôs o gênero Pinzonella em 1932 (61, p. 482-84, 
r. 19, f. 6-12a; 61a, p. 28-31, idem, idem) para algumas 
conchas coletadas na região de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
por von Huene (29) Descreveu, então, as duas espécies P. 
illusa ( genoholótipo) e P. similis. Em 1944 (39, p. 48-0, .t 1, 
f. 1, 2a e 2b), acrescentei uma terceira espécie, P. trigona.
Uma revisão dessas três espécies demonstrou (45) que a 
sua distinção é pouco consistente e que, traduzem apenas varia­
ções ou de ordem ontogenética ou superficiais do traçado. So­
mente Pinzonella illusa (espécie tomada para genoholótipo, por 
Reed) merece ser considerada válida. Aliás as três “espécies” 
referidas comparecem nas mesmas comunidades.
Em 1944 (39, p. 58-61, t. 1, f. 6, 7a e 7b) propuz o gênero 
Pinzonellopis para certas conchas que Reed atribuíra ao gênero 
Pachycardia, i.e., Pachycardia rugosa Hauer var. occidentalis 
Reed e Pachycardia neotropica Reed. Fiz ver que a atribuição 
era enganosa e que os mesmos demonstravam, isto sim, grande 
similaridade para com o gênero Pinzonella do próprio Reed, 
donde a designação Pinzonellopis. O estudo de novas coleções, 
convenceu-me, entretanto, que a sua grande similaridade para 
com Pinzonella é de ordem tal que a manutenção do segundo 
gênero torna-se pouco justificável. Mais indicado seria emendar 
c mais antigo a fim de poder encaixar-lhe também as conchas 
referidas a Pinzonellopis.
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F ig . 14 — H istogram a com posto dos três h istogram as de Pinzo ne l la
i llusa  R eed da fig . 12.
Cumpre esclarecer que Pinzonellopis occidentalis (Reed) e 
Pinzonellopis nectropica (Reed) merecem ser sinonimizadas, uma 
vez que se correspondem bem tanto pelos caracteres externos 
como internos.
Ao propor o gênero Pinzonella , Reed chamou a atenção 
para o fato de que a sua semelhança para com Pachycardia, 
Trigonodus ou Cardita era de caráter superficial.
Pinzonella illusa Reed 
Est. I, figs. 2a, 2b, 3a, 3b e 4
Pinzonella illusa Reed 1932 (61, p. 482-3, t. 19, f. 6-11; 61a,. 
p. 28, idem, idem).
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Pinzonella similis Reed 1932 (61, p. 484, t. 19, f. 12 e 12a; 61a.
p. 30, idem, i d c m ).
Pinzonella similis Reed 1935 (62; 62a, p. 15).
Pinzonella cf. illusa Reed 1935 (62; 62a, p. 19-20, t. 1, f. 13
e 13a).
Pinzonella trigona Mendes 1944 (39, p. 48-9, t. 1, f. 1, 2a e 2 b ) . 
Pinzonella illusa Reed, Mendes 1944 (39, p. 49).
Pinzonella similis Reed, Mendes 1944 (39, p. 49-50, t. 1, f. 3).
Material:  várias dezenas de valvas, muitas das quais com­
pletos e também espécimes com as valvas conjuqadas. Coleções 
D .G .P  e D.G.M.
Descrição
Concha subelítica, acentuadamente inequilátera; inequivalva. 
Umbo relativamente pequeno, subanterior, prosógiro, centrípeto. 
Truncatura anal subvertical, curta.
Carena umbonal encurvada, obtusa. Lúnula bem definida. 
Acima da carena, ocorre uma crista, delimitando uma área lan- 
ceolar deprimida. Entre a crista e a carena há um sulco mais 
ou menos raso. Ligamento opístodético.
Ornamentação constituída de linhas de crescimento sub- 
concêntricas, em geral bem marcadas.
A valva esquerda é a maior, recobrindo ligeiramente a direita
na parte dorsal. E ’ também, ligeiramente mais convexa na
porção ventral.
Internamente, a charneira da valva esquerda apresenta uma 
placa cardinal com um dente oblíquo, único, subtriangular, forte, 
ladeado por duas fossetas dentárias, a anterior, sendo a maior 
e a mais profunda; a charneira da valva direita mostra uma
fosseta dentária profunda na parte central da placa cardinal, 
intermediando dois dentes oblíquos, o anterior sendo o mais 
definido, de forma subtriangular; o posterior é alongado e solda- 
se, dorsalmente, ao bordo cardipal da concha.
Impressão do adutor anterior pequena, piriforme, bem mar­
cada; impressão do adutor posterior, maior, subelítica, e pouco 
marcada. Linha paliai simples.
Dimensões
Os diagramas apresentados nas figs. 12-14 dão uma idéia 
da variação biométrica da espécie nas coleções estudadas.
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C A  % A /C  E % E /C
V  E .  24mm 20mm 83 7mm 29 Est. I, f. 2a e 2b; D.G.M. n. 4013
V  D . 13 9,5 73 3 23 Idem, f. 3a e 3b; D.G.P. V I I -17
V  D .  19 16 84 — — Ibidem, f. 4; D.G.P. V II -1 1
As duas valvas direitas figuradas são as mesmas que ilustrei 
em 1944 (39, t. 1, f. 1, 2a e 2b) sob a designação de Pinzonella 
irigona Mendes, sp. n.
Discussão
)á se referiu na discussão do gênero que Pinzonella similis
Reed e P. trigona Mendes têm fracos méritos para serem consi­
derados como espécies válidas. A primeira traduz, provàvel- 
mente, apenas um estado ontogenético jovem de illusa. Os de­
mais caracteres (internos ou externos) são concordantes. P. 
ívigona baseou-se em espécimes ocasionais, com uma variação 
de forma peculiar mas acidental.
A espécie distingue-se bem de P. neotropica (Reed) prin­
cipalmente pelo seu traçado subelítico e pela ausência de uma 
crista na região umbonal, além de outros pormenores.
p r o c e d ê n c i a : Todos os jazigos da Zona Pinzonella illusa e 
Plesiocyprinetla cavinata.
Pinzonella neotropica ( R eed)
Est. I, f. 5a e 5b; Est. II, f. 1, 2a e 2b
Pachycardia neotropica Reed 1928 (57 p. 44-45, t. 1, f. 3, 3a e ?
3b; 57a, p. 16-17, idem, idem)
Pachycardia aff. rugosa Hauer Reed 1928 (57 p. 40-41, t. 1, 
f. 1; 57a, p. 11-12, idem, idem)
’{ Trigonodus  sp. Reed 1928 (57. p. 42-43, t. 1, f. 9; 57a, p.
13-14, idem, idem)
Pachycardia rugosa Hauer v. occidentalis Reed 1929 (59, p.
70-71, t. 5, f. 7-10).
Pachycardia neotropica Reed 1929 (59, p. 70-73, t. 5, f. 2-6a).
Trigonodus cf. costatus W öhrm ann  Reed 1929 (59, p. 72-73,
t. 5, f. 11).
Pachycardia rugosa Hauer v. occidentalis Reed 1932 (61, p.
485; 61a, p. 32).
Pachycardia neotropica Reed 1932 (61, p. 485; 61a, p. 32).
Pachycardia neotropica Reed 1935 (62; 62a, p. 15).
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Pinzonellopis occidentalis (Reed) Mendes 1944 (39, p. 60-61, 
t. 1, f. 6, 7a e 7b).
Material: várias dezenas de valvas, muitas das quais com­
pletas. Coleções D.G.P. e D.G.M.
Descrição
Concha inequilátera, inequivalva, de contorno variável (de 
triangular a cordiforme na valva esquerda; triangular na valva 
direita). O  umbo é saliente, anterior, prosógiro.
Carena umbonal mais ou menos pronunciada, sub-reta; trun- 
catura anal oblíqua, curta. Lúnula mal definida.
Bordo anterior fortemente convexo, passando em curva suave 
ao bordo ventral, moderadamente convexo, menos convexo na 
valva direita. Segmento anterior do bordo cardinal mais curto 
que o segmento posterior, ambos formando entre si um ângulo 
levemente obtuso. Bordo posterior curto, sub-reto, oblíquo, pas­
sando em ângulo fechado ao bordo ventral, mais acentuado na 
valva direita.
A superfície externa é ornamentada com linhas subconcên- 
tricas, mais ou menos acentuadas; freqüentemente ocorre rugosi- 
dade, sobretudo na valva esquerda.
A charneira da valva esquerda possui uma placa cardinal 
semicircular, com um único dente forte, oblíquo, proeminente, 
subtriangular, de ápice obtuso, e cuja aresta mais aguda se liga, 
superiormente, ao bordo lunular da valva. O espaço triangular 
compreendido entre êsse dente, o bordo lunular e a margem in­
ferior da placa cardinal é ocupado por uma fosseta dentária pro­
funda. Entre o dente cardinal e o bordo póstero-dorsal (ninfa 
ligamentar) ocorre uma goteira relativamente profunda.
A charneira da valva direita apresenta uma fosseta tr iangu­
lar profunda, situada entre dois dentes cardinais subtriangulares, 
pouco proeminentes, o superior (posterior) ligando-se longitu­
dinalmente ao bordo cardinal.
Impressão do músculo adutor anterior bem marcada, de 
forma subtriangular; impressão do adutor posterior, maior, sub- 
elítica e mais leve. Linha paliai simples.
A ocorrência de uma crista mediana oblíqua, dividindo a 
cavidade interna em duas lojas, é um traço muito importante 
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4  r
Pinzonella neotropica 
3 2  va/vos esquerdas 
Chac. Carnevale\ Aja pi, Município de Rio Claro
J  I I L70 J  L75 J  L80 85
Pinzonella neotropica 
4 i  v a Ivas esquerdas 
Jazigo Raven- 5garbozat Cor um bafai
6 r  -------
70 75 80 85
Pinzonella neotropica, t'alvas esquerdas 
(Histograma composto)
3 2  espec. Chac. Carnevale\ Aja pi, Mun. de Rio Claro 
4 !  // Jazigo Raven - Sgarboza, Corumbataí
70 75 80 85
T X|° °
Fig. 15 — H istogram as mostrando a variação de Pinzonel la  neotropica
A( R e e d ) : distribuição das proporções --  x  1‘oü.
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Comprimento ( C ) e m m m
Fig. 16 — D iagram as de dispersão mostrando o comportajnento de ^  x 1^0 
em relação ao com prim ento ( C ), em pinzone í la  neo tropica  (R eed).
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Dimensões
Os histogramas e diagramas de dispersão construídos em 
base de medidas da valva esquerda dispensam maiores conside­
rações sôbre a sua variabilidade biométrica (Figs. 15-16). A 
valva direita é a mais baixa.
C A  % A /C  E % E /C
V . E .  18mm 13,5mm 75 6mm 33 Est. I, f. 5a e 5b; D.G.P. VII-2
V . E .  29 22,5 78 9 30 Est. II, f. 1; D G .P .  V I M
V . D .  16 10 62 3 10 Idem, f. 2a e 2b; D.G.P. V I M
Discussão
A sinonímia de Pinzonellopis occidentalis (Reed) parece- 
me bem razoável, uma vez que concorda com neotropica tanto 
pelos caracteres externos como internos, cabendo a proridade a 
esta por ter sido descrita antes.
Projetando-se nos diagramas de dispersão os índices de 
‘ Pachycardia neotropica” Reed e "Pachycardia rugosa Hauer 
var. occidentalis” Reed tomados diretamente dos exemplares que 
foram figurados na Monografia de 1929 (59, t. 5, f. 2 e 9) .  
respectivamente) tem-se a impressão de que se relacionam a 
indivíduos de idades diferentes.
Creio que a descrição da espécie bem como as ilustrações 
aqui fornecidas demonstram cabalmente que há boa base para 
a sua distinção de Pinzonella illusa. Posso lembrar, porém, 
dentre os caracteres distintivos, a sua forma mais triangulada, 
o maior grau de inequivalvidade, e a ocorência de uma crista 
mais ou menos saliente na cavidade umbonal. Êste último traço 
torna-a fàcilmente reconhecível mesmo por moldes internos.
Parece corresponder a uma forma evoluída de P.  illusa.
p r o c e d ê n c i a : Todos os jazigos da Zona Pinzonella neo~ 
tropica e Jacquesia brasiliensis. A espécie ocorre tanto em 
lumachella, como em calcário compacto (num único jazigo conhe­
cido)
Pinzonella cf. neotropica (Reed)
Material: vários moldes, mal conservados. Coleção D.G.P
Ocorrem em um calcário amarelado, moldes de uma concha 
aparentemente referível a Pinzonella neotropica (Reed),  pela 
forma do traçado e pela presença de um sinus externo mediano. 
Associam-se-lhes escamas do tipo ganoide.
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p r o c e d ê n c i a : Cêrca de 1 km de Corumbataí, à esquerda 
da rodovia para Ajapi; Calcário II.
F E R R A Z I A  Reed 1932
Diagnose genérica
“Concha equivalva, inequilátera, umbos subanteriores, pro- 
sógiros, curvos; lúnula presente; valvas angulosas e ornadas de 
fortes costelas radiais; cada valva com um grande dente car­
dinal arredondado, longitudinalmente oval na placa da charneira 
que é espessa e estreita; ligamento linear" (61, p. 482; 61a, p. 28).
Discussão
Ao propôr o gênero em 1932 (61, p. 480-2, t. 19, f. 1-5; 61a. 
p. 26-8, idem, idem) Reed não chamou a atenção para a seme­
lhança entre Ferrazia e Plesiocyprinella (28, p. 20-3, t. 2, f. 1-5) 
especialmente quanto aos caracteres da charneira. Vários ca­
racteres, entretanto, as distinguem entre si, sobretudo a orna­
mentação externa, constante de costelas radiais salientes na 
primeira e lisa na segunda.
Do material estudado só três valvas esquerdas mostram os 
caracteres de charneira, aliás não muito satisfatoriamente. In- 
fere-se, porém, do seu exame que concordam de perto com os 
caracteres apresentados pela charneira da valva homóloga de 
Plesiocyprinella carinata Holdhaus. As ilustrações de Reed 3 
e 5 (61, t. 19; 61a, idem) parecem-me confusas, sobretudo a 
segunda.
E' interessante registrar a ocorrência relativamente escassa 
de F  cardinalis nos jazigos explorados por mim e pelos geó­
logos da Divisão de Geologia e Mineralogia. O gênero é até 
agora representado só pela espécie F  cardinalis Reed.
Ferrazia cardinalis Reed 
Est. III, figs. Ia e lb.
Ferrazia cardinalis Reed 1932 (61, p. 480-2, t. 19, f. 1-5; 61a,
p. 26-8, idem, idem)
Ferrazia cardinalis Reed, Mendes 1944 (39, p. 55-6).
Material: 11 valvas fragmentárias. Coleções D.G.P. e
D.G.M.
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Descrição
O aspecto desta concha é sem dúvida, característico, com 
um sinus mediano largo e profundo, indo do ápice do umbo até 
o bordo ventral, quatro costelas radiais salientes, equidistantes 
11a porção anterior e três costelas similares na porção posterior, 
a mais afastada do sinus mediano sendo a mais fraca. As linhas 
d e  crescimento em geral são bem marcadas.
Reed descreveu-a pormenorizadamente. A qualidade pouco 
satisfatória do material por mim estudado priva-me de suple­
mentar ou de discutir efetivamente a sua descrição.
Dimensões
C A % A /C
V . E .  29,5mm 28,5mm 97 Est. III, f. Ia e lb; D. G. M. n. 4014
p r o c e d ê n c i a : Jazigos 2, 4, 6 e 7 da Zona Pinzonella illusa 
e Plesiocyprinelta carinata.
Ferrazia cf. cardinalis Reed
Material: uma única valva esquerda, fragmentária. Coleção
D.G.P.
Embora o espécime não seja completo, é provável que per­
tença à espécie cardinalis, mostrando a sua ornamentação típica.
Quanto ao tamanho, porém, não sobrepassa aparentemente 
2 cm de comprimento.
p r o c e d ê n c i a : Calcário I, Km 145 - f -  718 da ferrovia da 
Companhia Paulista, entre Batovi e Camaquã, Município de 
Rio Claro. Foi coletada pelo autor na parte superior, oolítica, 
do calcário.
P L E S I O C Y P R IN E L L A  Holdhaus 1918
Diagnose genérica
“A concha apresenta contorno aproximadamente triangular, 
c é moderadamente entumecida. Porção umbonal consideràvel- 
mente proeminente além da linha da charneira. Umbo prosó- 
giro, encurvado para a parte interna; ápice enrolado. Uma crista 
aguda corre do ápice do umbo para a borda da concha, em 
direção ventro-anal. Ligamento externo, opistodético. Bordas da
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concha simples sem crenulação interna. Posição das impressões 
musculares exatamente como em Plesiocy prina.
N a charneira da valva esquerda, um sulco largo, profundo 
e longo, corre da vizinhança do ápice do umbo, ventro-posterior- 
mente em direção oblíqua. Êste sulco se acha limitado, ventral- 
mente, por um dente cardinal moderadamente alto e menor, que 
se acha situado ventro-analmente, a partir do ápice do umbo. 
Valva direita provida com um grande dente cardinal alongado, 
que se acha continuado ventralmente por um sulco menor. Dentes 
laterais inteiramente ausentes em ambas as valvas. Borda ven- 
tral da placa da charneira esquerda ligeiramente proeminente para 
baixo na vizinhança do dente cardinal, e subindo algum tanto 
segundo uma linha quase reta em direção anterior como posterior, 
dêste ponto, indo terminar oralmente na borda anterior, a uma 
distância de 8 a 9 mm do umbo.” (28, p. 20-1).
Discussão
O gênero até hoje é representado só pela espécie Plesio- 
cyprinella carinata Holdhaus, cujos síntipos procedem da Fazenda 
da Mata Negra, Município de Rio Claro, Estado de São Paulo 
(28, p. 20-3, t. 2, f. 1-5).
Como sugere a designação genérica, Holdhaus julgou existir 
estreita similaridade entre esta forma e Plesiocyorina. N a  rea­
lidade, a semelhança é superficial, posto haver uma grande sim­
plicidade dentária em Plesiocy prinella, entre outros pormenores 
distintivos.
Parece ser o caso um certo grau de parentesco ou de con­
vergência entre Plesiocy prinella e Fevrazia. A julgar pelo as­
pecto da charneira e alguns outros caracteres poder-se-ia, mesmo, 
filiar F . cardinalis àquele gênero. O caráter diferencial mais 
importante repousa na ornamentação externa. Pelo menos nas 
ocorrências conhecidas do Município de Rio Claro, Estado de 
São Paulo, Plesiocy prinella carinata Holdhaus e Ferrazia carc/f- 
nalis Reed comparecem juntas nas mesmas comunidades, sendo 
bem menos freqüente porém a segunda.
Pelo aspecto externo, assemelham-se um tanto às conchas 
referidas em 1944 (39, p. 56-8, t. 1, f. 5) como Pleuromya  aff. 
mactroides, e tomadas nêste trabalho para genótipo de Cas- 
terella. A carena posterior desta é porém menos acentuada, 
assim como as valvas não se fecham completamente na parte 
posterior. A abertura posterior das valvas de Plesiocy prinella 
é muito leve, a julgar pelos exemplos em mãos.
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Plesiocyprinella carinata Holdhaus 
Est. I, figs 10 e 11; Est. II fig. 9.
Plesiocyprinella carinata Holdhaus 1918 (28, p. 21-3, t. 2, f. 1"5). 
Plesiocyprinella carinata Holdhaus, Reed 1929 (59, p. 76-8). 
Plesiocyprinella carinata Holdhaus, Reed 1932- (61, p. 485-6,
t. 19, f. 13; 61 a, p. 32-3, idem, idem).
Plesiocyprinella carinata Holdhaus, Mendes 1944 (39, p. 52-3).
Material: algumas dezenas de espécimes, maiormente re­
presentados por valva isoladas. Coleções D. G. P. e D. G. M.
Descrição
Concha de tamanho médio, inequilátera, cordiforme, rela­
tivamente entumecida.
Umbo volumoso, saliente, acentuadamente prosógiro, cen- 
trípeto.
Carena umbonal forte, encurvada, delimitando uma área 
subvertical em forma de crescente. Truncatura anal oblíqua.
Obesidade maior excêntrica, anterior.
Bordo anterior curto e fortemente convexo, passando em 
curva suave ao bordo ventral, que é menos convexo. Bordo 
posterior, sub-reto, oblíquo, curto formando com o bordo ventral 
um ângulo de cêrca de 90?.
Superfície externa apresentando linhas subconcêntricas mais 
ou menos acentuadas.
Cada valva apresenta um único dente cardinal, caloso, que 
na valva esquerda aparece situado ventro-posteriormente, ocor­
rendo acima do mesmo uma fosseta dentária oblíqua. O  exame 
de várias charneiras demonstra que êsse dente cardinal é variável 
em espessura, altura e volume. O mesmo se dá com a fosseta 
dentária.
N a  valva direita o dente cardinal situa-se acima da fosseta 
dentária, que é reduzida e se abre livremente na parte inferior. 
Poupam as ilustrações maiores considerações sôbre a morfologia 
da charneira. As figuras do trabalho de Holdhaus não são muito 
satisfatórias, devido ao estado de conservação um tanto precário 
do material.
Aparentemente a linha paliai é simples. As impressões 
musculares são desiguais, a do adutor anterior sendo menor mais 
profunda e mais superiormente colocada.
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Dimensões
A porcentagem da altura em relação ao comprimento varia 
nos exemplares estudados de 76 a 90%; a porcentagem da espes­
sura sôbre o comprimento de 29 a 37%.
C A  % A /C  E % E /C
V .E .  42,5mm 38mm 89 14mm 33 Est. I, fig. 10; D.G .P. V íI-70
p r o c e d ê n c i a :  Todos os jazigos d a  Zona Pinzonella illusa
e Plesiocyprinella carinata.
C O W P E R E S I A  gen. nov.
Diagnose genérica
Concha suboval ou subtriagular, equivalva (ou levemente 
subequivalva), umbo reto ou sub-reto, relativamente pequeno, de 
posição mediana ou subanterior.
Superfície externa ornamentada com costelas ou linhas sub- 
concêntricas, mais ou menos acentuadas. Carena umbonal mais 
ou menos proeminente, sub-reta. Lúnula e vulva pouco distin­
tas.
Linhas da charneira angulosa, comportando um único dente 
cardinal forte na valva direita e uma fosseta dentária na valva 
esquerda. Pode haver desenvolvimento eventual de dentes extras, 
rudimentares.
Impressões dos adutores bem demarcadas, a anterior sendo 
a maior, situadas logo abaixo dos bordos ântero e póstero-dos- 
sais e próximas aos términos distais dêsses bordos.
Linha paliai sinusada.
Genoholótipo: Cowperesia anceps (Reed).
Discussão
Reed (59; 62) e Cox (8) referiram certas conchas da série 
Passa Dois ao gênero Pseudocorbula Philippi, no que aliás foram 
seguidos por mim em 1944 (39). Os dois primeiros autores 
mencionaram (62; 8) a ocorrência de um dente fraco, pouco 
distinto, na valva esquerda, posteriormente situado em relação 
a uma fosseta dentária; Cox, refere, também, na mesma valva, 
um dente anteriormente situado em relação àquela fosseta (8, 
p. 268; 8a, p. 40-1).
Em Pseudocorbula (56, p. 168-73, t. 5, f. 5, 7 e8). entre­
tanto, cada valva apresenta um dente cardinal e uma fosseta.
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N o  meu trabalho de 1944 (39, p. 64 chamei a atenção para o 
lato das charneiras das “ Pseudocorbulae” por mim estu­
dadas da região de Rio Claro, Estado de São Paulo, não con­
cordarem bem com a diagnose dêsse gênero. Sem maiores ele­
mentos que a ilustração e a descrição apresentada por Cox para 
julgar a sua Pseudocorbula falcpneri (8, p. 267-9, t. 10, f. 6, 6a, 7. 
e 8; 8a, p. 40-1, idem, idem), posso entretanto adiantar 
que nos exemplares brasileiros, por mim examinados a ocorrência 
na  valva esquerda de um dente seja anterior ou posteriormente 
situado em relação à fosseta não é regra. H á  um só caso na 
coleção que sugere um dente lateral pouco distinto localizado 
posteriormente à fosseta. A inequivalvidade que lhes atribuí 
em 1944, em face do exame de maior número de exemplares, 
parece não se comprovar; uma certa dose de desbastamento das 
valvas teria sido responsável pela prévia constatação. Faltam- 
me elementos porém para negar em definitivo que haja uma 
leve desigualdade entre as valvas.




Fórmula dentária normal —
1
Equivalva (ou levemente subequivalva) 
lim b o reto (ou sub-reto)
Superfície ornamentada com costelas 
(ou eventualmente lisa)
Concha relativamente deprmida  
Lúnula e vulva pouco distintas







Lúnula e vulva bem distintas
As conchas sulamericanas não se encaixam satisfatoria­
mente, pois, na diagnose do gênero Pseudocorbula. Mostram 
semelhança para com Terraia Cox (8, p. 269-73, t. 10, f. Ia, b, 
c, 2a, b, 4 e 5; 8a, p. 41-5, idem, idem) bem como para Leinzia 
Mendes (44, p. 11-3, t. 1, f. 1, 2, 3, 4 e 5; t. 2, f. 1 e 2) em 
relação à charneira; lembram o gênero Astarte  ou Cypricardella 
pela ornamentação externa. Distinguem-se contudo dêsses gê­
neros por vários aspectos e parecem merecer uma designação 
genérica nova. Proponho para as mesmas o nome Cowperesia em 
homenagem póstuma a F R. Cowper Reed, grande estudioso da 
paleontologia brasileira.
Pseudocorbula aff. sandbergeri Philippi Reed 1929 (59,
p. 38, t. 2, f. 19) parece-me uma forma jovem de Terraia pelo 
seu traçado distintamente triangular.
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Lucina paranaensis Reed 1928 (57, p. 46, t. 1, f. 4 e 5r 
57a, p. 18-9, idem idem) muito provàvelmente pode ser referida 
a Cowperesia\ assim também Lucina aegra Cox (8, p. 265-8,. 
t. 10, f. 3; 8a, p. 39-40, idem, idem).
Cowperesia anceps (Reed)
Est. II, fig. 3a e 3b; Est. IV , figs. 2a - 5b.
Anodontophoca  aff. trapezoidalis Mansuy, Reed 1928 (57. p.
41-2, t. 1, f. 7-8; 57a, p. 12-3, idem, idem).
Pseudocorbula anceps Reed 1935 (62; 62a, p. 12-3, t. 1 f. l-3a) 
Pseudocorbula subtriagularis Reed 1935 (62; 62a, p. 12, t. \ r
f. 4) .
Pseudocorbula camaquensis Mendes 1944 (39, p. 64-5, t. 2,
f. 4a, 4b e 5).
Pseudocorbula triangularis Mendes 1944 (39, p. 65-7, t. 2, f. 6a 
e 6 b ) .
Pseudocorbula anceps Reed, Mendes 1944 (39, p. 67-8). 
Pseudocorbula subtriangularis Reed, Mendes 1944 (39, p. 68).
Material: 22 valvas isoladas, algumas das quais demons­
trando bem os caracteres internos e externos. Coleções D G. P.
e D. G. M.
Descrição
A  descrição original da espécie fornecida por Reed é a 
seguinte:
“Concha transversalmente subelítica, aproximadamente 
equilátera, ligeiramente biconvexa, com a extremidade anterior 
mais abaulada que a posterior; umbos pequenos de ângulos 
obtusos, baixos, pouco aparentes, subcentrais e mais próximos 
da extremidade anterior, parcialmente dirigidos para frente; 
bordo pre-umbonal quase reto, tendo uma lúnula alongada, ligei 
ramente côncava, com o bordo externo bem definido; escudo 
comprido, estreito, um tanto escavado, em ângulo reto com a 
valva, confinado por bordos exteriores nítidos. As valvas têm 
uma superfíc e levemente convexa, ornada com 14 a 16 cristas 
pronunciadas, regulares, concêntricas, bem juntas na parte me­
diana superior, porém, mais afastadas e menos regulares na 
metade inferior, e uma carena muito fraca, baixa, estreita, sub- 
marginal posterior, voltada em pequeno ângulo, do umbo para
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o bordo do escudo, que forma uma estreita rampa posterior algo 
deprimida, ligeiramente inclinada, atingindo o pequeno ângulo 
posterior truncado. Valva direita com um forte dente subtrian- 
guiar, proeminente, sem aresta, tendo na parte submediana um 
sulco fraco, curto. Valva esquerda apresentando o correspon­
dente encaixe triangular para o dente, e por detrás, traços de 
um pequeno dente baixo, triangular; bordo interno da margem 
lunular um tanto projetado para o interior, como uma aba, 
tornando-se mais espesso junto à margem, formando uma pe­
quena saliência à guisa de dente cardinal (dente cardinal an­
terior) . Impressões musculares mal conservadas” (62; 62a,
p. 10-11).
Lembro que a presença na valva esquerda de um dente 
posteriormente situado em relação à fosseta dentária não é 
norma no material por mim estudado, como já referi na discus­
são do gênero.
A descrição pode ser suplementada do seguinte:
Impressão do adutor anterior bem marcada, piriforme e 
encimada por uma diminuta impressão do músculo pedial; im­
pressão do adutor posterior igualmente bem marcada e sub- 
triangular. Linha paliai sinusada posteriormente.
Parece haver tendência para individualização de uma cauda 
nos adultos.
Dimensões
Nos exemplares estudados mensuráveis a porcentagem da 
altura em relação ao comprimento varia de 67 a 81 por cento 
e a porcentagem da espessura em relação ao comprimento de 
15 a 19 por cento.
C A  % A /C  E  % E /C
V .E . 14,5mm 1 lmm 76 2,5mm 17 Est. II, f. 3a e 3b D.G.M . n. 4015
V .E . 18,5 12,5 67 3 16 Est. IV, f. 4a e 4b; D.G.P. V II-50
V .D . 14,5 11 76 2,2 15 Est. IV, f. 2a e 2b; D.G.P. VII-52
V .D . 15,5 11,5 74 3 19 Idem, f. 5a e 5b; D.G .P VII-49
V .D . 16 12.5 78 3 19 Ibidem, f. 3a e 3b; D.G.M . n. 4017
Os espécimes ilustrados nas figs. 3a e 3b da Estampa 4 i l  e 
fig 2a da Estampa IV  são os mesmos figurados por mim em 
1944 (39, t. 2, f. 4a, 4b e 5) sob o nome de Pseudocorbula cama- 
quensis Mendes, sp. n.; o espécime ilustrado à Estampa IV, 
figs. 2a e 2b é o mesmo que figurei em 1944 (39, t. 2, f. 6a e 6b) 
sob o nome de Pseudccorbula triangularis Mendes, sp. n.
90 MENDES,  FORMAÇÃO CORUMBATAÍ
P R O C Ê D E N C IA :  Jazigos 1, 2, 7 e 9 da Zona Pinzonella illusa:
e Plesiocyprinella carinata; Jazigos 1, 2, 4, 5 e 6 (lumachella) 
e 7 (calcário) da Zona Pinzonella neotvopica e Jacquesia bra- 
siliensis. No jazigo 7 desta zona, ocorrem sob a forma de 
moldes.
Discussão
A concha é um tanto variável biomètricamente. A orna­
mentação externa da concha consta normalmente de costelas 
salientes de largura variável, que, às vêzes, porém, se acham 
obstruídas, provàvelmente por desgastamento. O  contorno tam­
bém varia muito. Explica-se, assim, a sinonímia proposta. O s  
caracteres internos das conchas sinonimizadas são idênticos.
N a  região estudada a espécie ocorre em diferentes litóto- 
pos: arenito (Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata) ,  
calcário e breccia conchifera (Zona Pinzonella neotropica e /a c -  
quesia brasiliensis).
Cowperesia emerita (Reed)
Pseudocorbula emerita Reed 1929 (59, p. 36, t. 2, f. 4-6).
Leda aff. excavata Münster?, Reed 1929 (59, p. 22, t. 4, f. 7 ) .  
Pseudocorbula aff. askosiae Martin, Reed 1929 (59, p. 36-8, t. 2, 
f. 12).
? Pseudocorbula [alconeri Cox 1934 (8, p. 267-9, t. 10, f. 6a, 6b. 
7 e 8; 8^, p. 40-1, idem, idem)
? Pseudocorbula falconeri Cox, Reed 1935 (62; 62a, p. 12 t 1 
f. 5).
A diagnose original desta concha foi fornecida por Reed 
em 1929 (59, p. 36). Examinando os síntipos ilustrados por êsse 
autor, discordo da sua opinião sôbre a existência de uma lúnula 
bem definida. Um dos exemplares mostra efetivamente uma 
ornamentação sublisa, o-que naturalmente não é o argumento final 
3 respeito; pode ter havido algum desbastamento como acontece 
com alguns exemplares de Cowperesia anceps (Reed).
A julqar pela descricão e ilustrações fornecidas por Cox 
(8, p. 267-9, t. 10, f. 6a, 6b, 7 e 8; 8a, p. 40-1, idem, idem) para  
a sua Pseudocorbula [alconeri do Uruguai, quero crer que se 
trata de uma concha referível a P. emerita Reed, da qual só se 
distingue, aparentemente, por ser menos ovalada. Não merece
MENDES,  FORMAÇÃO CORUMBATAÍ 91
a sinonímia, porém, um caráter muito refinitivo. O mesmo se 
pode referir em relação a P. falconevi Cox, Reed 1935 (62; 62a* 
p. 12, t. 1, f. 5) .
O.si sintipos de emerita, procedem de Serrinha, Estado do 
Paraná,  segundo informação de Cowper Reed.
T  E R R A I  A  Cox 1934
Diagnose genérica
Concha de espessura regular, equivalva, ovalada trigonal- 
mente, inequilátera, moderadamente obesa, adelgaçando-se na 
parte posterior, verticalmente truncada; bordos posteriores pro­
vavelmente fechados (não entreabertos). Limbos angulosos ob­
tusos, contíguos, situados mais ou menos no têrço anterior do 
comprimento. Lúnula e escudo longo, estreito, em geral bem 
demarcados e limitados por carenas que, em muitos exemplares, 
são nítidas e bem definidas, embora ocasionalmente a carena do 
escudo se desfaça na parte posterior. Flanco posterior com uma 
carena bem definida saliente, separada da que limita o escudo 
por uma área estreita, ligeiramente côncava. Superfície apresen­
tando linhas de crescimento irregulares que podem originar denti- 
culações nas duas carenas posteriores.
Valva direita com um único dente de tamanho e proemi- 
nência infreqüentes, obtuso, triangular, situado imediatamente 
atraz do umbo que toca pelo ápice. Um sulco estreito e raso 
(às vêzes pouco perceptível) separa êste dente de uma ninfa 
curta que suporta um ligamento opistodético externo. Entre o 
dente e o bordo anterior existe uma fosseta triangular um tanto 
rasa cujo fundo é formado por um espessamento da parede da 
concha, às vêzes ligeiramente sinuosa na parte inferior. Do 
bordo ântero-dorsal projeta-se uma crista aguda, delgada, que 
margeia a depressão triangular já mencionada e termina bem 
debaixo do umbo. O  bordo posterior, é um tanto espesso e 
pode servir de suporte a um dente lateral posterior, alongado 
mal definido.
Valva esquerda com uma fosseta triangular profunda, me­
diana, para recepção do dente da valva contrária, marginada 
na parte posterior por um dente fraco, estreito, que é separado 
da ninfa ligamentar por um sulco raso; a fosseta e o dente 
situam-se numa pequena placa da charneira, levemente sinuosa 
na parte ventral. Não há um dente cardinal anterior distinto
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mas ocorre uma projeção do bordo lunular muito proeminente, 
espessa, abtuosa, que parece ter-se acomodado por debaixo da 
crista que se projeta do bordo correspondente da outra valva 
ocupando a fosseta entre aquela crista e o dente cardinal. Não 
ocorrem dentes laterais; os bordos dorsais são agudos e pro­
vavelmente eram cobertos pelo bordo correspondente da outra 
valva.
As impressões do adutor anterior são pequenas, ovais e
bem demarcadas situadas logo abaixo da extremidade anterior 
do bordo ântero-dorsal, isto é, a cêrca da metade da altura da 
concha. N a  valva esquerda distingue-se uma pequena impres­
são oval acessória. Em ambas as valvas, uma crista incons- 
pícua corre da parte do umbo até a margem interna da cicatriz 
do adutor. Não se observaram nem a linha paliai e nem a 
impressão do adutor posterior” .- (8, p. 269-70; 8a, p. 41-2).
As duas únicas valvas (esquerda e direita) do material
por mim estudado ( T  aequilateralis) que mostram satisfatoria­
mente os caracteres internos, dão a observar que a linha paliai 
é simples, e subparalela à margem e que a impressão do autor 
posterior é menos marcada que a do adutor anterior e maior.
Observação: O gênero foi proposto (8, p. 269-73, t. 10, f. 
Ia, b, c, 2a, b, 4 e 5; 8a, p. 41-5, idem, idem) com base em 
material procedente do Uruguai, reconhecido como coespecífico 
de Solenomorpha altíssima Holdhaus (28, p. 12-3, t. 1, f. 8-10) 
espécie tomada para qenótipo, e à qual Cox sinonimizou Soleno­
morpha intermedia Holdhaus (26, p. 11-12, t. 1, f. 6-7) e Isocy-
prina reducta Reed (59, p. 40-2, t. 1, f. 11-7). No presente
trabalho descrevo uma nova Terraia, T  aequilateralis.
Terraia aequilateralis Mendes, sp. n.
Est. I, fig. 8a, 8b e 9
Terraia altíssima (Holdhaus) Mendes 1944 (39, p. 51-2).
Material: Várias dezenas de espécimes, maiormente repre­
sentados por valvas isoladas. Coleções D. G. P. e D. G. M.
Descrição
Muitos dos caracteres foram referidos na diagnose gené­
rica de modo que tratar-se-ão aqui apenas os seus caracteres 
distintivos:
Contorno bem definidamente triangular. Umbo mediano a 
subanterior. As porções e posteriores do bordo dorsal, formam
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entre si um ângulo (e) ligeiramente obtuso variável entre 105? 
e 1209. A carena umbonal forma com a porção anterior do 
bordo dorsal um ângulo ( y ) de cêrca de 90°.
Lúnula mal definida.
Linha paliai (simples) relativamente bem marcada, acom­
panhando, subparalelamente, a margem da concha; impressão 
do adutor posterior subelítica, maior e menos marcada que a do 
adutor anterior, que é piriforme. Ocorre na cavidade umbonal 
uma crista oblíqua, obtusa, desfazendo-se para a parte inferior; 
há uma guarnição (costela) flanqueando posteriormente a impres­
são do adutor anterior.
Dimensões
A porcentagem da altura em relação ao comprimento varia 
de 71 a 83 % nos exemplares mensuráveis estudados. O índice 
da obesidade ( E / C  X 100) varia de 53 a 64 (diâmetro com 
pleto). O  ângulo y varia de 859 a 959 nos exemplares estuda­
dos; o ângulo e de 1059 a 1209
C A  % A /C  E % E /C
V .D .  ly,5mm 14,5mm 74 6mm 31
V .E .  25 19,5 78 7 28
Discussão
Solenomovpha altíssima Holdhaus, isto é, a espécie genoho- 
lotípica de Terraia Cox, foi originalmente descrita da Campina 
da Raia (Serrinha).  proximidades de Mallet, Estado do Paraná.
Reexaminando as descrições de Holdhaus, Cox e Reed, e 
manuseando o material original da Monografia de Reed de 1929 
(59).  e coleções recentemente organizadas pelos profs. O. 
Barbosa e F. Almeida na localidade tipo, convenci-me de que a 
prévia identificação que fiz (39) de T  altíssima, merece reparo. 
É interessante lembrar que o estado de conservação dos exem­
plares de Serrinha está longe de igular o de Rio Claro, e 
também o do Uruguai.
As coleções conjuntas dos tipos de Reed e a acima referida 
recentemente organizada em Serrinha, parecem demonstrar que 
T  altíssima é altamente variável, freqüentemente caudada e que, 
pela maior parte, os exemplares ilustrados por Holdhaus, Reed 
e Cox corespondem a indivíduos adolescentes. (Talvez os de 
Cox a indivíduos anões).
Y £
=  959 =  1 159 Est. I,
f. 8a e 8b; D.G .P. V II-25
=  90- =  1209
6
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O indivíduo adulto do altíssima sobropossa 4 cm de conv 
primento (45,5mm no maior por mim medido).
A média dos indivíduos adolescentes de Serrinha asseme­
lham-se muito aos espécimes figurados por Cox.
O  índice A / C  X 100, calculado nas figuras de Cox (8; 8a) 
são respectivamente:
Fig. Ia, b, c =  70% (valva esquerda);  fig. 2a, b =  75%
(valva direita); fig. 4 =  67% (valva esquerda);  fig. 5 =  66%
(valva direita).
Nos indivíduos jovens de Serrinha obtive valores de 54-74% 
para o mesmo índice; para um adulto, de 80%. Presumivelmente 
o valor do índice aumenta com o crescimento.
Conquanto os espécimes dos vários jazigos de Rio Claro
não se mostrem essencialmente diferentes dos de Serrinha ou 
do Uruguai, o seu tamanho adulto não parece exceder muito
de 25mm e o seu índice A / C  X 100 é via de regra superior a 
70%; o seu umbo é submediano, ao passo que naqueles o umbo 
é anterior.
Os exemplares de Serrinha não mostram satisfatoriamente 
os caracteres internos; os do Uruguai, a julgar pelas ilustra­
ções, possuem uma charneira mais delicada, não lhes sendo 
referida uma costela oblíqua interna presente nos espécimes de 
Rio Claro.
A nova denominação específica aqui proposta parece-me 
conveniente mesmo do ponto de vista estratigráfico, T  aequila~ 
teralis sendo geologicamente mais velha que T  altíssima (C a ­
mada Serrinha).
T  ferroviária Axel Lõfgren (66, p. 38) é um nomem nudum„ 
não tendo sido nem ilustrada e nem descrita.
p r o c e d ê n c i a ;  Jazigos 1, 2, 5, 7 9 e 12 da Zona P m zo-  
nella illusa e Plesiocyprinella carinata.
H O L D H A U S IE L L A  gen. n.
Diagnose genérica
Concha alongada, trapezoidal, inequilátera, posteriormente 
truncada, umbo pequeno, baixo, anterior, prosógiro e voltado 
para dentro.
Carena umbonal mais ou menos saliente, indo ter à extre­
midade inferior da truncatura anal.
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Superfície ornamentada com linhas subconcêntricas mais ou 
menos acentuadas. Vulva bem definida. Lúnula freqüentemente 
indistinta. Ligamento opistodético.
Charneira angulosa ou subangulosa, portadora de um único 
dente anterior alongado, na valva direita, que encontra na valva 
esquerda uma fosseta aberta inferiormente para a cavidade um- 
bonal.
Impressão do adutor anterior profunda; impressão do adutor 
posterior menos marcada, situada próximo ao ângulo postero-dor- 
sal. Uma crista mais ou menos saliente guarnece posteriormente 
a impressão do adultor anterior.
Linha paliai aparentemente simples.
Genoholótipo: Holdhausiella elongata (Holdhaus).
Discussão
A espécie tomada para genoholótipo foi originalmente des­
crita por Holdhaus (28, p. 16, t. 1, f. 13) sob o gênero Sangui- 
nolites McCoy. Os caracteres internos da concha eram entre­
tanto desconhecidos ao seu autor. Em 1929, Reed (59, p. 78) 
julgou que a mesma pudesse ser comparada a Pleurophorus 
elongatus (Moore) .  Ulteriormente, referiu (62; 62a, p. 14) um 
molde imperfeito de uma valva esquerda procedente de Canoi- 
nhas (Santa Catarina) como Pleurophorus cf. elongatus (Moore) .  
Chamou a atenção, também para uma certa semelhança entre 
aquêle espécime e a concha do calcário com Myphovia  de Huairas 
(Perú) referida por Jarworski (31, p. 122-4, t. 4, f. 8) como 
Anodontcphora? elongata Moore.
Em 1944 (39, p. 53-5, t. 1, f. 4 ) .  sem maiores elementos 
para julgar a morfologia interna de espécime referíveis a San- 
guinolites elongatus Holdhaus, coletados em Rio Claro, conser­
vei-os no gênero Pleurophorus, seguindo Reed.
Posteriormente consegui não só obter exemplares novos e 
melhor conservados no tocante aos caracteres internos, como 
tive a oportunidade de examinar alguns exemplares da coleção 
da Divisão de Geologia e Mineralogia do D. N. P. M. coletados 
pelo finado P. F  de Carvalho em Barreiros, Planaltos da Reserva, 
Paraná,  os quais, embora fragmentários, mostram muito bem os 
caracteres da região cardinal, sendo que se representam ambas 
as valvas.
Os caracteres externos e principalmente internos, distin­
guem a concha não só do gênero Sanguinolites, como de P/eu- 
ropkorus, Pleurophorina, Parallelodon, Solenopsis e Palaeano- 
donta , com alguns dos quais exteriormente se assemelha.
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A charneira é moderadamente* angulosa, podendo se mos­
trar até subsinuosa em certos exemplares, o que, entretanto, 
não parece ser a regra; possui um único dente, alongado, na 
valva direita em contraposição a uma fosseta na valva esquer­
da. Aliás nêsse particular como também no que se refere à 
posição e forma das impressões musculares, mostra uma certa 
similaridade para com Jacquesia brasiliensis (Reed).  Parece 
mesmo ocorrer uma ligeira inequivalvidade, assim como uma 
leve entreabertura posterior das valvas. Distingue-se, entretanto, 
por possuir um umbo mais baixo que Jacquesia, forma mais 
alongada e vulva melhor delimitada.
Resta-me dúvida quanto à ocorrência de um sinus posterior 
na linha paliai; a julgar por um dos exemplares cujo interior 
acha-se razoàvelmente conservado, parece que a linha paliai é 
íntegra, conquanto isso não seja definitivo. Em Jacquesia a 
linha paliai é mais claramente íntegra.
Naturalmente, é sugestivo o fato de na área estudada 
pelo autor, Jacquesia não comparecer na associação em que par­
ticipa Holdhausiella elongata a sua posição estratigráfica sendo 
mais elevada de algumas dezenas de metros.
Pelo traçado grosseiro da charneira, alongamento da concha 
e umbo abatido, teríamos uma certa semelhança para com Kidodia 
Cox (9, p. 52-3, t. 5, f. 25-29, textf. 1) um gênero da África. 
Distingue-se, porém, pelos caracteres dentários (há dois dentes 
laterais no gênero africano), pela forma das impressões mus­
culares e pela presença de uma carena posterior bem marcada 
em antagonismo com a prática ausência de carena em Kidodia.
Palaeoanodonta Amaúitski (2 p. 346-8, t. 13, f. 5 e 6) ,  tem 
c umbo maior, mais proeminente e reto, charneira sem dentes, 
músculos adutores fortemente marcados (no caso só o anterior) 
e as suas valvas são completamente fechadas. Pallelodon Meek 
e W orthen ,  apresenta uma ornamentação radial não observada 
no caso, além de uma dentição composta de vários dentes 
oblíquos e sub-paralelos posteriormente (Vide por exemplo, 24 
p. 127 ou 34, p. 140-1).
Sanguinolites McCoy. possui charneira edentelosa, mas 
provàvelmente, segundo Hind (26, p. 362), espessada posterior­
mente e arredondada, em alauns espécimes. O musculo adutor 
anterior é contornado posteriormente por uma crista curva bem 
acentuada; em Holdhausiella há também uma crista similar, mas 
pouco acentuada. N a  verdade, porem, é êsse o gênero que 
mais evoca pelo aspecto exterior.
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Em relação a Solenomorpha Hind ( =  Solenopsis McCoy) 
(26, p. 412; 27. p. 334), a concha em questão não mostra uma 
forma tão afilada; o seu extremo anterior não é obtuso, como 
nas Sclenomorphae em geral, mas agudo; mostra por outro lado 
uma carinação forte, não comum a êsse gênero.
Holdhaus referiu (28, p. 18) que a sua espécie, Sanguinolites 
elongatus, se assemelhava muito a Naiadites angulata (Dawson) 
do Carbonífero da Nova Escócia, Canadá; essa espécie, hoje 
colocada no gênero Carbonicola (Vide, por exemplo, 23, p. 58) 
é uma concha de tamanho bem menor, com carinação posterior 
leve e umbo pequeno a julgar pela ilustração fornecida por 
Dawson (10, t. 20, f. 14).
Trata-se,  aparentemente, de uma forma nova a que pro­
ponho a designação genérica Holdhausiella em homenagem 
póstuma ao paleontólogo Karl Holdhaus a quem se deve a pri­
meira descrição dos moluscos fósseis da série Passa Dois do 
Brasil.
Holdhausiella almeidai Mendes, sp. n., descrita no presente 
trabalho, pouco pode esclarecer a respeito de caracteres genéri­
cos, por se representar precàriamente quatitativa e qualitativa­
mente.
Holdhausiella elongata (Holdhaus)
Est. I figs 7a e 7b; Est. II, figs. 4-6b; Est. IV, fig . 1.
Sanguinolites elongatus Holdhaus 1918 (28, p. 16-9, t. 1, f. 13). 
Pleurophorus cf. elongatus (Moore)? Reed 1929 (59, p. 78). 
Peurcphorus cf. elongatus (Mcore) Reed 1935 (62; 62a, p. 14) 
Pleurophorus cf. elongatus (Moore) Mendes 1944 (39, p. 53-5, 
t. 1, f. 4) .
Material: uma vintena de espécimes, constantes de valvas 
isoladas. Coleções D. G. P. e D. G. M.
N a diagnose genérica foram fornecidos os caracteres gerais 
da concha, de modo que aqui só serão referidos caracteres es­
pecíficos.
A concha mostra uma inequilateralidade tanto mais acen­
tuada quando mais idosa. Parece ser um caráter freqüente uma 
depressão externa subanterior, oblíqua, partindo do umbo para 
o bordo ventral onde termina em um sinus mais ou menos acen­
tuado.
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O ângulo ântero-dorsal é agudo e saliente nos espécimes 
mais completos.
A ornamentação é variável, desde simples linhas de cresci­
mento mais ou menos acentuadas até um aspecto rugoso.
O ângulo a varia entre 159 e 309. com maior freqüencia entre 
209 e 259, parecendo decrescer com a idade de um modo geral; 
os bordos dorsal e posterior formam um ângulo ((3) variável 
entre 1109 e 1409.
N a  porção anterior do bordo dorsal da valva direita há 
uma depressão de forma semilunar, lembrando uma lúnula es­
treita; em realidade parece corresponder mais a uma depressão 
para receber um recobrimento por parte do bordo correspon­
dente da valva esquerda. Nesta valva não é perceptível uma 
lunação bem definida; pelo menos não parece ser a regra, em 
relação aos exemplares estudados.
A vulva é estreita; o ligamento ocupa cêrca de metade da 
extensão posterior da margem cardinal.
A charneira é angulosa e possui um único dente anterior, 
alongado o oblíquo, na valva direita, que encontra na valva 
esquerda uma fosseta em contraposição, 'aberta inferiormente 
para a cavidade umbonal.
Dimensões
Biomètricamente a espécie parece ser muito variável. Nos 
espécimes do Paraná a porcentagem da altura em relação ao 
comprimento é mais reduzida ( =  39 %) que nos exemplares 
de Rio Claro (45-52 % ) .
C A % A /C  E % E /C  a
V .E .  26,5mm ll,5m m  45 4,7mm 18 20° Est. I f. 7a e 7b; D.G .M . 4018
V .E .  44 17,5 39 —  —  15’ Est. II, f. 4. D.G.M; n. 4019
V .D .  26 13,5 52 4,5 17 20’ Est. IV. f. 1; D .G .P. VII-66
O último espécime é o mesmo que ilustrei em 1944 (39, t. 1. 
f. 4) sob a designação de Pleurophorus cf. elongatus Moore.
p r o c e d ê n c i a :  Jazigos 1, 2 ,  7 e  9 da Zona Pinzonella
illusa e Plesiocyprinella carinata. Também Barreiro, Planalto
da Reserva, Estado do Paraná.
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Haldhausiella almeidai Mendes, sp. n.
Est. II, figs. 7 e 8
Material: alguns moldes incompletos. Coleções D. G. M. e 
D.  G. P.
Descrição
Concha alongada, de contorno subtrapezoidal, inequilátera, 
truncada subverticalmente na parte posterior; mais alta na 
porção anal. Umbo subanterior, pequeno, não se salientando 
pràticamente acima do bordo dorsal.
Carena umbonal bem definida, formando como o bordo dor­
sal um ângulo de cêrca de 40? nos indivíduos maiores da coleção 
(parece atingir 50° nos jovens).
Bordo dorsal subanguloso; bordo posterior oblíquo, sub- 
reto e subvertical; bordo ventral moderadamente convexo; bordo 
anterior fortemente convexo, mais curto que o posterior e pas­
sando em curva suave ao bordo ventral.
Ângulo entre o bordo posterior e porção do bordo cardinal 
=  ±  125?
Ornamentação externa constituída de linhas subconcêntri- 
cas finas, mais ou menos marcadas.
Caracteres da charneira e demais caracteres internos des­
conhecidos.
Dimensões
C A  % A /C
V .E .  23,5mm 12,5mm 53 Est. II, f. 7; D .G .P. V II - 77
Discussão
O material é relativamente precário tanto quatitativa como 
qualitativamente para se estabelecer uma comparação bem fun­
damentada. Como se desconhecem no caso os caracteres inter­
nos, a sua atribuição ao gênero Hcldhausielta, bem como o seu 
confronto com Holdhausiella elongata (Holdhaus).  são feitos 
tendo-se em vista somente os caracteres externos.
Quero crêr, porém, que o umbo baixo, o traçado subtrape­
zoidal com uma truncatura posterior semelhante à de H oldhau­
siella elongata, bem como a posse de uma carena bem definida 
e ornamentação constante de linhas subconcêntricas mais ou
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menos nítidas, etc., evocam, sem dúvida, mais o gênero Holdhau~ 
siella, do que qualquer outro conhecido da mesma formação 
geológica.
Algumas particularidades, entretanto, diferenciam-na de 
Holdhausiella elongata. Assim, o seu ângulo ântero-dorsal é 
mais rombo, arredondado, e as linhas de crescimento seguem-no 
claramente, encurvando-se, ao contrário de elongata, em que o 
bordo cardinal trunca tais linhas; a concha é relativamente mais 
curta e mais expandida na porção posterior. Advirto, porem, que 
os indivíduos jovens de elongata se assemelham mais a almeidai 
que os adultos, que são mais alongados e não mostram, tão 
definidamente, a expansão posterior e até, pelo contrário, alguns 
se afilam analmente. O  ângulo que a carena forma com a porção 
posterior do bordo cardinal é bem maior (cêrca de 409 nos es­
pécimes maiores) que o de elongata.
Conquanto almeidai não tenha posição estratigráfica bem 
estabelecida em vista da complexidade tectônfca local, a zona 
da sua ocorrência deve estar mais próxima ao horizonte Irati que 
à de elongata pelo que esta última talvez represente uma forma 
evoluída daquela.
Dedico a espécie ao Professor Fernando M. de Almeita, 
um dos coletores do material descrito.
p r o c e d ê n c i a :  Bairro de Sta. Terezinha, Piracicaba; Zona
Barbosaia angulata e Holdhausiella almeidai. Coletores: Drs. 
O. Barbosa, F. de Almeida, Setembrino Petri, Sérgio Mezzalira 
e o autor..
C A S T E R E L L A  gen. nov.
Diagnose genérica
Concha inequilátera, cordiforme, truncada posteriormente.
Limbo saliente, submediano, prosógiro, centrípeto; carena 
umbonal encurvada, obtusa.
Valvas posteriormente entreabertas.
Ornamentação erterna constituída de linhas de crescimento 
subconcêntricas, mais ou menos acentuadas.
Charneira sinuosa, edentelosa, comportando, porém, na valva 
esquerda uma leve saliência alongada, abaixo do ápice do umbo, 
que se acomoda numa depressão rasa da valva contrária.
Lúnula e vulva presentes; ligamento opistodético; linha paliai 
sinusada.
Genoholótipo: Casterella gratiosa Mendes, sp. n.
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Discussão
Pela forma externa a concha concorda com certas Edmon~ 
diae ou Cardiomorphae, das quais se distingue, entretanto, pelos 
caracteres internos (sinus paliai, etc.). Pleuromya e Ceromya , 
gêneros mesozóicos, também são evocados superficialmente pelo 
traçado, presença de um sinus paliai, charneira sinuosa, e aber­
tura posterior das valvas. Em 1944, referi (39, p. 56-8, t. 1, 
f 5) um exemplar da presente forma como Pleuromya aff. mac- 
troides Schlotheim, em prático desconhecimento dos seus carac­
teres internos. Com o estudo de mais exemplares, alguns em 
melhor estado de conservação, pude verificar que se distinguem 
de Pleuromya  (Vide, por exemplo, 15, p. 1.167), sobretudo 
quanto aos caracteres da charneira (no gênero mesozóico a mar­
gem direita recobre a esquerda, há uma saliência dentiforme e 
uma fosseta em cada valva). Também se distinguem de Cero- 
mya, pela ausência na charneira de uma calosidade oblíqua situa­
da atrás do ápice do umbo, e de uma lâmina interna servindo 
de ninfa, na valva direita e de uma saliência dentiforme, recur- 
vada, na valva esquerda (Vide, 15, p. 1.164), para não referir 
a ocorrência de uma truncatura anal, entre outros pormenores 
morfológicos distintivos.
Em virtude porém da exiguidade dos exemplares estudados 
e do seu estado não muito satisfatório quanto aos caracteres da 
charneira, seria interessante examinar-se mais material para um 
conhecimento mais completo a êsse respeito.
Sanguinolitesl sp. ilustrada por Holdhaus (28, p. 19, t. 1, 
f. 12) parece corresponder a uma Casterella.
O  gênero é dedicado ao Prof. Kenneth E. Caster, da Uni­
versidade de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, que quando em 
estágio na Universidade de São Paulo visitou com o autor al­
guns dos jazigos aqui estudados, auxiliando na coleta do material.
Casterella gratiosa Mendes, sp. n.
Est. I, figs. 6a e 6b; Est. III, figs. 9 e 10
Pleuromya aff. mactroides Schlotheim Mendes 1944 (39, p. 56-8, 
t. 1, f. 5).
Material: 12 espécimes, dois dos quais com as valvas con­
jugadas. Coleção D.G.P
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Descrição
Concha cordiforme, delgada, inequilátera, de tamanho médio.
Umbo moderadamente volumoso, relativamente elevado, sub- 
mediano, prosógiro e centrípeto.
Carena umbonal encurvada, obtusa. Truncatura anal ligei­
ramente oblíqua.
Bordo cardinal sinuoso; bordo anterior fortemente convexo, 
passando em curva suave ao bordo ventral, que é convexo; bordo 
posterior sub-reto, ligeiramente oblíquo, formando um ângulo de 
cêrca de 90? com o bordo ventral.
A concha é excentricamente entumecida na região umbo- 
nal, a obesidade maior caindo na porção anterior; deprimida 
para os bordos.
Ornamentação externa constituída de linhas de crescimento 
subconcêntricas, pouco acentuadas.
Lúnula mais ou menos demarcada; vulva.
Charneira sinuosa, edentelosa, ligeiramente espessada na 
porção inferior ao ápice do umbo, onde ocorre uma saliência 
alongada pouco ressaltada.
Ligamento opistodético. Linha paliai sinusada posterior­
mente; o sinus não é muito profundo.
Impressões musculares desconhecidas, mas provàvelmente 
pouco acentuadas.
Entreabertura posterior das valvas.
Infelizmente os espécimes não permitem a observação das 
impressões musculares, embora constem na coleção alguns mol­
des internos; tais impressões devem ser muito leves, porque mau 
grado a qualidade arenosa da matriz pôde-se observar a impres­
são do sinus posterior.
Dimensões
C  A  % A /C
V .E .  29mm 22mm 76 Est. III f. 9; D .G .P VII-55
V .D .  29 21 72 Est. I, f. 6a e 6b; D .G .P  V II-58
A valva direita de que se dá as dimensões acima é a mesma 
que figurei em 1944 (39, t. 1, f. 5) sob o (nome de Pleuromya 
aff. mactroides Schlotheim.
p r o c e d ê n c i a :  Jazigos 2, 5, 7 8 e 9 da Zona Pinzonella 
illusa e Plesiocyprinella carinata.
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R O X O A  gen. nov.
Diagnose genérica
Concha alongada, subelítica, equivalva, inequilátera, depri­
mida, sem carinação posterior, ou com uma carena obscura.
Valvas entreabertas posteriormente.
Ornamentação externa constituída de linhas de crescimento 
subconcêntricas mais ou menos acentuadas; estrutura lamelosa.
Umbo anterior, pequeno, pouco proeminente, prosógiro e 
centrípeto.
Depressão mediana mais ou menos acentuada na superfície 
das valvas, terminando em geral por um sinus na margem ventral.
Charneira aparentemente endetelosa; angulosa ou arqueada.
Linha paliai sinusada. Ligamento opistodético. Lúnula e 
vulva mal definidas.
Genoholótipo: Roxoa intrigans (Mendes)
Discussão
Em 1944, descrevi (39, p. 68-9, t. 2, f. 7) uma valva direita 
procedente de Corumbataí sob o nome de Anoplophora intricans 
A descrição se baseou únicamente nos seus caracteres externos, 
que conjuntamente evocavam o gênero Anoplophora (A n o d o n - 
tophora) a que várias outras conchas do sul do Brasil já haviam 
sido referidas por C. Reed. Em face de novos exemplares melhor 
conservados, pude verificar, entretanto, pelo exame dos caracte­
res internos que a sua atribuição a êsse gênero triássico não é 
factível. Também no material da Zona com Pinzonella illusa e 
Plesiocyprinella carinata reconheci alguns espécimes que tanto 
pela forma exterior como pelos caracteres da charneira se lhe 
assemelham muito.
O  gênero Anoplophora  não possui sinus paliai.
Pelo traçado lembram Palaeanodonta Amalitski; êste gênero 
de conchas de habitat provàvelmente dulçaquícola, não mostra 
porém uma estreabertura posterior das valvas, que é o caso, e 
a sua linha paliai é simples (2, p. 346-8, t. 13, f. 5 e 6) .
O  gênero Chaenomya  Meek poderia eventualmente ser evo­
cado também pela forma geral; neste gênero, porém, a linha 
paliai é ainda simples, além de existirem outros pormenores 
distintivos (Vide, por exemplo, 34, p. 2).
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A presença de um sinus paliai, de uma charneira aparente­
mente edentelosa e de uma entreabertura posterior das valvas, 
sugere vários gêneros de Anomalodesmaceae, do Paleozóico ou 
do Mesozóico e Terciário, sobretudo Allorisma e Pleuromya. 
De Allorisma (Vide, por exemplo, 26, p. 147), distingue-se 
principlamente pelo fato de nesse gênero do Paleozóico Su­
perior o flanco anterior do umbo e a margem anterior da concha 
serem contínuos, a fora a ornamentação exterior bem típica, etc., 
etc. Em Pleuromya Agassiz a margem da valva direita recobre 
e da esquerda; ocorre uma saliência dentiforme e uma fosseta 
na charneira de cada valva, além de um sulco provavelmente 
destinado à recepção de um cartilagem (Vide, por exemplo, 15, 
p. 1.167).
A concha parece distinguir-se das formas conhecidas, pelo 
que proponho para a mesma um gênero novo que dedico ao
Dr. Mathias Gonçalves de Oliveira Roxo, atual Diretor da Divi­
são de Geologia e Mineralogia do D. N. P. M., e a quem a 
paleontologia brasileira muito deve.
Anodontophora  cf. recta (Grümbel) Reed 1929 (59, p. 54, 
t. 3, f. 10). bem como A .  aff. lettica (Quenstedt)  Reed 1929 
(Idem, idem, t. 2, f. 18 e 19) e A .  aff. münsteri W issmann Reed
1929 (Ibidem, ibidem, t. 2, f. 9) não mostram nenhuma estru­
tura interna e a sua conservação é algo precária, de modo que 
por ora nada posso ajuizar sôbre a sua taxonomia.
Roxoa intrigans (Mendes)
Est. III. figs. 8a e Sb; 11.
Anoplophora intricans Mendes 1944 (39, p. 68-9, t. 2, f. 7).
Material: 4 valvas direitas, uma só das quais (incompleta) 
mostrando os caracteres internos. Coleções D.G.P. e D.G.M.
Descrição
Concha elítica, inequilátera, deprimida lateralmente. Umbo 
pequeno, anterior, baixo, prosógiro.
Bordo dorsal arqueado, subanguloso; bordo ventral modera­
damente convexo com um sinus raso, mediano; bordos anterior 
e posterior fortemente convexos.
Ornamentação externa constituída de linhas de crescimento 
pouco marcadas.
Lúnula e vulva indistintas. Ligamento opistodético.
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No único exemplar (incompleto) em que se podem observar 
os caracteres internos, aparece bem a impressão suboval do adutor 
posterior, um sinus paliai profundo e uma clavícula oblíqua 
( 120M 309 com o bordo dorsal), dirigida da região umbonal 
para trás, até a margem ventral, e passando rente ao ápice 
.interno do sius paliai.
Charneira arqueada, não mostrando traços de dentes no 
único exemplar em que se observam os caracteres internos.
A concha muito provàvelmente possui uma entreabertura 
posterior, como se pode julgar pelo material em mãos.
Dimensões
C A  % A /C  E % E /C  
V .D .  20mm 10,5mm 52,5 3 15 Est. III fig. 11; D.G .P. VII - 64
V . D . 20 11 55 2,5 11
A valva ilustrada no presente trabalho é a mesma que figu­
rei em 1944 (39, t. 2, f. 7) sob o nome de Anoplophora intricans 
Mendes, sp. n.
p r o c e d ê n c i a :  Jazigos 4 e 5 da Zona Pinzonella neotropica 
c Jacquesia brasiliensis (Município de Corumbataí).
Roxoa corumbataiensis Mendes, sp. n.
Est. III. fig. 4.
Material: 14 espécimes, dois dos quais incompletos. Coleção 
D.G.P.
Descrição
Concha subelítica, inequilátera, equivalva, afilada posterior­
mente, lateralmente deprimida. Umbo relativamente pequeno, 
anterior, prosógiro.
U m sulco externo oblíquo, corta medianamente a concha.
Bordo dorsal subanguloso; bordo ventral levemente convexo, 
com um sinus mediano distinto; bordo anterior moderadamente 
convexo; bordo posterior mais fortemente convexo.
A concha é entreaberta na parte posterior, como se pode 
observar em dois exemplares completos.
Ornamentação externa constante de linhas de crescimento 
subconcêntricas, mais ou menos distintas. Ligamento opistodé- 
tico. Lúnula e vulva presentes, mal delimitadas.
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Charneira aparentemente adentelosa e semelhante à de Roxoa  
iritrigans (M endes) ,  Desconhecem-se os demais caracteres in­
ternos.
Dimensões
C A  % A /C  E  % E /C  
Completo 24mm 13,5mm 56 8 33 Est. III, f. 4. D .G .P. V II - 65
Discussão
Pelos caracteres externos e pelo aspecto da charneira se­
melhante aos de Roxoa intrigans (M endes) ,  a concha parece 
merecer referência ao mesmo gênero. Falta, porém, o conheci­
mento dos demais caracteres internos.
Roxoa corumbataiensis ocorre em matriz diferente da de 
Roxoa intrigans; a sua matriz é um arenito de granulação fina, 
enquanto que no caso da segunda, trata-se de uma breccia con- 
chífera provavelmente com um cimento original calcário; maior 
importância parece ter a situação estratigráfica respectiva: o 
horizonte conhecido de R . corumbataiensis, na região do Rio 
Claro, situa-se a cêrca de cinco dezenas de metros abaixo do 
horizonte de R. intrigans.
Roxoa corumbataiensis é mais afilada posteriormente, mais 
obesa, mais acentuadamente sulcada na sua porção externa me­
diana; possui umbos um tanto maiores e mais elevados, e lúnula 
e vulva mais perceptíveis. Não é improvável, contudo, que se 
trate de uma mera subespécie.
p r o c e d ê n c i a :  Jazigos 2, 3, 7 e 9 da Zona Pinzonella illusa 
e Plesiocyprinella carinata.
J A C Q U E S IA  Mendes 1944
Diagnose genérica
“Concha subíriangular, inequilátera e ligeiramente inequi- 
valva. Limbo proeminente, subanterior, voltado para diante. 
Carena posterior forte. Extremidade anal truncada. Lúnula e 
vulva presentes. Ligamento externo opistodético. Superfície 
externa ornamentada com estrias subconcêntricas mais ou menos 
acentuadas.
Linha da charneira sinuosa. A valva direita mostra uma 
projeção do bordo lunular entumecida, simulando um dente car­
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dinal alongado único. A valva esquerda mostra uma fosseta 
em contraposição, disposta anteriormente ao ápice cio umbo* 
Impressão do adutor anterior pequena, piriforme, distinta; im- 
pressão do adutor posterior maior, pouco marcada. Linha paliai 
simples.” (39, p. 62).
Deve-se acrescentar à diagnose original a presença de uma 
clavícula ou prega interna mais ou menos marcada, na parte 
anterior da cavidade umbonal e por via de regra, mais visível 
na valva direita. Tal  particularidade que me pareceu acidental 
no primeiro estudo, em 1944, com um maior número de espécies, 
agora se impõe como um caráter constante.
Discussão
O gênero Jacquesia foi proposto em 1944 (39) para certas 
conchas que Reed atribuíra a Myophocia (M yophoriopsis) .
N a  discussão original do gênero omiti uma referência a 
certa similaridade demonstrada para com M yonia  Dana (re­
visada por Fletcher), gênero da Austrália. Com efeito, Jacque- 
sia brasiliensis assemelha-se um tanto, por exemplo, a M yonia  
minor Etheridge (16, p. 405, t. 48, f. 6-7; t. 49, f. 4-6) ou a 
M . favleyensis Dun (13, p. 413, t. 51, f. 5 e 6; t. 52, f. 5) O  
gênero australiano, entretanto, compreende conchas de tamanho 
maior, com charneira curta, reta e edentelosa, e cujo umbo se 
situa mais anteriormente, além de possuírem duas impressões 
musculares anteriores distintas. Quanto a Pachymyonia  Dun 
(muito semelhante a M yonia)  (13, p. 411) creio que a sua 
equivalvidade já é caráter suficiente para dispensar maiores con­
siderações.
Jacquesia brasiliensis (Reed)
Est. III, figs. 3a e 3b; Est. IV. figs. 8, 9a e 9b.
Myophovia  (M yophoriopsis) aff. lineata Münster, Reed 1928 
(57 p. 43-4, t. 1, f. 2; 57a, p. 14-5, idem, idem)
M yophoria  (M yophoriopsis) aff. carinata Bittner, Reed 1928 
(57 p. 44, t. 1, f. 6, 6a e 6b; 57a, p. 16, idem, idem)
Myophoriopsis brasiliensis Reed 1929 (59, p. 72-4 t. 5, f. 1 e l a ) .
[Non] Myophoriopsis martialis Reed 1929 (59, p. 30-2, t. 3, f. 
14-17).
Myophoriopsis brasiliensis Reed 1929 (61, p. 485; 61a, p. 31)»
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Tertaia martialis (Reed) Reed 1935 (62; 62a, p. 13-4, t. 1, f.
6 e 6a).
Jacquesia brasiliensis (Reed) Mendes 1944 (39, p. 63-4, t. 2,
f. 1, 2 e 3).
Material: várias dezenas de espécimes constantes de ambas 
as valvas isoladas. Coleções D.G.P. e D.G.M.
Descrição
Tendo em vista um maior número de exemplares referíveis 
a essa espécie, redescreverei os seus caracteres específicos, com­
pletando em certos pormenores as descrições anteriores.
A concha é subtriangular, longitudinalmnte alongada, ine- 
quivalva, sendo a valva esquerda a maior e a mais convexa.
Umbo saliente, relativamente volumoso, prosógiro, voltado 
para o interior, e mais próximo ao bordo anterior.
Bordo cardinal anguloso; os segmentos anteriores e poste­
riores formando entre si um ângulo de 1209-1309. o segmento 
anterior sendo o mais curto. Bordo anterior fortemente convexo 
em ambas as valvas; bordo ventral levemente convexo na valva 
direita, com um sinus característico na porção média; na valva 
esquerda o bordo ventral é bem mais convexo. O bordo posterior 
é reto, oblíquo (cêrca de 459).
Uma forte carena umbonal oblíqua (459-559) sub-reta (li­
geiramente côncava para fora) corre do ápice do umbo até o 
extremo inferior da truncatura posterior da concha. A área pós- 
tero-superior delimitada por essa carena, tem uma inclinação de 
cêrca de 459 na parte mais distai, diminuindo a inclinação para 
as proximidades do umbo, onde se torna pràticamente vertical. 
A  área é relativamente larga.
Vulva bem distinta; lúnula indistinta em geral.
A obesidade maior da concha é deslocada para a porção 
posterior. Há na valva direita externamente um sulco situado 
na porção média da concha.
Constituem a ornamentação estrias subconcêntricas mais ou 
menos marcadas. A valva esquerda é mais bojuda e possui o 
bordo ventral pronunciadamente convexo.
As valvas não descansam perfeitamente sôbre um plano, 
rotadamente a valva esquerda que deixa uma abertura na parte 
posterior e um sinus bem pronunciado na parte anterior; na 
valva direita há uma ligeira abertura posterior. É possível que 
c sinus anterior da valva esquerda se ligue à existência de bisso.
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A linha da charneira é sinuosa. A valva direita mostra uma 
projeção espessa e entumecida do bordo lunular, à guisa dum 
dente cardinal único alongado. Um canal estreito corre entre 
a mencionada projeção e o umbo. A charneira da valva esquerda 
mostra uma fosseta em contraposição, disposta anteriormente ao 
ápice do umbo. São sobremodo evidentes as ninfas ligamentares.
O  ligamento é externo, opistodético.
Impressão do adutor anterior, menor que a do adutor pos­




A porcentagem da altura em relação ao comprimento nas 
valvas esquerdas medidas varia de 65 a 75 por cento; na valva 
direita de 62 a 69 por cento.
C  A  % A /C  E % E /C  
V .D .  34,5mm 21,5mm 62 7,5mm 22 Est. III f. 3a e 3b; D .G .P VII-44
V .E .  37,5 27 72 11 29 Est. IV f. 9a e 9b; D .G .P. VII-42
O  segundo espécime é o mesmo que ilustrei em 1944 (39, 
t. 2, f. 1); também o da Est. 4, fig. 8, foi ilustrado nesse t ra­
balho (Idem, idem, f. 3) .
p r o c e d ê n c i a :  Todos os jazigos da Zona Pinzonella neo- 
tropica e Jacquesia brasiliensis, exceto o de n.9 7
C O X E S I A  gen. n.
Diagnose genérica
Concha mitiliforme, prosóclina, subequivalva, pequena, del­
gada, com o umbo terminal, bordo dorsal convexo ou subcon-
vexo; bordo ventral côncavo; bordo posterior menos convexo
que os dois mencionados.
Sinus  bissal no bordo ventral. Septo apical, não comportando 
impressão muscular.
Charneira edentelosa; bordo cardinal da valva esquerda re­
cobrindo parcialmente o bordo cardinal da valva direita.
Impressões musculares e linha paliai desconhecidos.
Ligamento opistodético.
Genoholótipo: Coxesia mezzalirai Mendes, sp. n.
7
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Discussão
A concha aqui descrita pela primeira vez, era designada 
pelos antigos geólogos da Comissão Geográfica e Geológica de 
São Paulo como M yalinal  a julgar pelas etiquetas do material 
coletado por Ferner em Araras, Fazenda S. José, Coleção do 
Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo.
Parece pertencer aos mitiláceos e lembra um tanto o gênero 
Myalina  pelo aspecto externo, bem como outros mitilídios 
(Septimyalina, Prom ytilus) . mas especialmente o gênero Dreis- 
sena ( Cretáceo-Recente).
Nenhum dos gêneros do Paleozóico Superior descritos pare­
cem comportar a forma em questão. Distingue-se das Sptimya~ 
linae, bem como das "M yalinae" em geral, pela ausência de um 
bordo cardinal estriado na face interna, pelo traçado mais del­
gado, charneira encurvada, etc. (Vide, por exemplo, 48).
Distingue-se de Dreissena, por não apresentar um septo 
miofórico verdadeiro (Vide, por exemplo, 15, p. 972).
Proponho para a mesma um gênero novo, que dedico a L. 
R. Cox, estudioso da malacofauna gondwânica da América do 
Sul e da África.
Coxesia mezzalirai Mendes, sp. n.
Est. III, figs. 2a e 2b; Est. IV, fig.6.
Material: 14 exemplares, vários dos quais completos. Cole­
ções D.G.M. e I.G.G.
Descrição
Concha pequena, mitiliforme, oblíqua, subequivalva, delgada, 
com o umbo terminal, voltado para baixo. Bordo dorsal con­
vexo; bordo ventral côncavo, portador de um sinus bissal; bordo 
posterior menor que os dois outros e menos convexo que o 
bordo dorsal.
Superfície ornamentada com linhas de crescimento subcon- 
cêntricas, lamelosas. Carena umbonal saliente, obtusa, prosó- 
clina (a =  659-809).
Charneira edentelosa. Bordo cardinal da valva esquerda 
saliente, recobrindo a margem cardinal da valva direita.
Ápice umbonal internamente espessado, originando, dêsse 
modo, um septo que não comporta, entretanto, impressões mus­
culares; a margem cardinal é cortada pelas linhas de crescimento
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obliquamente (não se confunda, entretanto, êsse aspecto com 
o caso dos sulcos ligamentares próprio, por exemplo, das Mz/a- 
linae" ) .
Dimensões
C  C  A  E  a
Completo 13mm 15mm 11,5mm 6,5mm 809 Est. IV. f. 6; IG.»--. 528-1
V .E .  18,5 20 15,5 5 70* Est. III, f. 2a e 2b; D .G .P.
V II -3 6
p r o c e d ê n c i a :  Jazigos 1, 2, 4 e 7 da Zona Pinzonella illusa 
e Plesiocyprinella carinata (Coleções D.G.P. e D .G .M .) .
A espécie é dedicada ao Dr. Sergio Mezzalira, um dos 
coletores do material.
N A I A D O P S I S  gen. nov.
Diagnose genérica
Concha alongada, subtriangular, de secção romboidal, forte­
mente inequilátera, com uma carena umbonal bem definida, indo 
até à extremidade inferior do bordo anal. Altura maior caindo 
na porção posterior. Limbo pequeno, prosógiro, terminal ou sub- 
terminal.
Ornamentação externa constituída de linhas sub-rugosas mais 
ou menos acentuadas, subconcêntricas.
Linha da charneira encurvada, edentelosa. Impressão do 
músculo adutor anterior profunda, situada logo abaixo do umbo; 
impressão pedial (?) pequena, superiormente colocada em relação 
à do adutor anterior: impressão do adutor posterior menos mar­
cada situada no ângulo póstero-dorsal.
Ligamento levemente anfidético. Sinus  bissal (?)
Linha paliai aparentemente simples.
Genoholótipo: Naiadopsis lamellosus Mendes, sp. n.
Discussão
A  concha é a mesma que referi prèviamente como Mz/o- 
concha sp. no trabalho de 1944 (39, p. 69-70, t. 2, f. 8).
Trata-se, na realidade, de um engano de diagnose, que um 
número maior de exemplares em melhor estado de conservação, 
permitiu constatar. Além do material procedente dos municípios 
de Rio Claro e Corumbataí, uma coleção organizada pelos profs.
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O. Barbosa e Setembrino Petri em jazigo situado a 5,5 Km de 
Santo Antônio da Platina, na rodovia para Joaquim Távora, 
Estado do Paraná, forneceu-me vários moldes internos completos.
A concha evoca o gênero Naiadites Dawson pelo traçado, 
posição subterminal do umbo, caráter edenteloso da charneira, 
provável posse de um sinus bissal, etc. Naiadites , entretanto, 
possui uma charneira reta, com estriações ligamentares, além de 
mostrar 3 impressões musculares anteriores, separadas, pequenas, 
de tamanho diferente, a inferior sendo a maior; na presente 
concha só se distinguem, claramente, uma impressão maior, in­
ferior, talvez com uma pequena secção dorsal, mas conexa, e 
uma impressão bem menor, superior. (Para confronto com Naia- 
dites, consultem-se 47 ou 48, p. 70-2).
Lembra também, especialmente pela forma, o gênero M ytilo-  
morpha Hind (25, p. 338-45, t. 38, f. 6-18), do qual se distingue, 
porém, pela ausência de qualquer vestígio de dente ou de fossa 
dentária na charneira, ausência de lúnula e vulva, duplicidade 
de impressões musculares na parte anterior (Mytilomorpha  pos­
sui uma única impressão), posição do umbo mais anterior, além 
de outros pormenores.
Mytilomorpha  é uma designação nova proposta por Hind 
para Goniophora Phillips 1848, por corresponder esta a um 
nome pré-ocupado para um gênero de crinóides. Os autores 
americanos continuam, entretanto, a empregá-lo no caso de es­
pécies do Devoniano e Siluriano. Como a diagnose de M ytilo ­
morpha Hind corresponde à de Goniophora, nessa acepção (Vide, 
22).  continua válida aqui também a distinção acima apontada 
em relação àquele gênero.
Até certo ponto, pode-se referir uma ligeira semelhança 
para com o gênero (ou sub-gênero) Congeria Partsch 1836 
(Vide, por exemplo 15, p. 973). sobretudo pela forma grosseira, 
enrolamento dos umbos e tipo de charneira. Mas Congeria 
(como Dreissena) possui1 um septo miofórico verdadeiro, ausente 
na forma presente e é bem menos oblíqua no traçado.
H á uma semelhança grosseira de traçado em relação a Bar- 
bosaia, gênero descrito neste trabalho. A posição do umbo e 
o tipo da carinação posterior, distinguem-nas, entre outras 
particularidades.
Penso caber no caso a proposição de uma nova entidade 
genérica, e designo-a Naiadopsis , para evidenciar, assim, uma 
certa dose de semelhança em relação ao gênero Naiadites  D aw ­
son.
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Naiadopsis lamellosus Mendes, sp. n.
Est. III, figs. 5-7; Est. IV  figs. 7a e 7b.
Myoconcha  sp. (39, p. 69-70, t. 2, f. 8).
Material; algumas dezenas de valvas fragmentárias e vários 
moldes internos. Coleções D.G.P. e D.G.M.
Descrição
Concha de tamanho médio, alongada, de traçado subtrian- 
guiar, transversalmente romboidal, prosóclina, fortemente inequi- 
látera, mais espessa nos bordos.
Umbo muito pouco proeminente, subterminal a  terminal, 
levemente enrolado (centrífugo), com o ápice voltado para baixo.
Carena bem acentuada, freqüentemente subsinuosa, dividindo 
a valva em duas áreas equitativas.
Altura maior caindo na porção posterior.
Ornamentação externa constituída de rugas subconcêntrioas, 
ocorrentes tanto na área supra-carenal como infra-carenal.
Bordo anterior curto e convexo, passando em curva muito 
fechada aos bordos dorsal e ventral, o último sendo um tanto 
mais convexo que o dorsal. Bordo posterior sub-reto, formando 
com o bordo dorsal um ângulo ((3) de cêrca de 1109. O ân­
gulo a varia de 459 a 509 nos exemplares estudados (prosóclina).
Todos os espécimes só constam de valvas isoladas fragmen­
tárias ou de moldes internos. Tentando-se, entretanto, conju­
gar as valvas contrárias de diferentes indivíduos elas deixam 
entre si uma abertura na parte ântero-ventral, que possivelmente 
corresponde a um sinus brssal.
O corpo da concha é lamelar, ostráceo.
A linha da charneira é mais ou menos encurvada. de con­
vexidade voltada para fora. Marginando a comissura dorsal, 
ocorre, em cada valva, um sulco relativamente estreito, superior­
mente colocado, que no exemplar melhor conservado parece se 
interromper bem antes do ângulo póstero-superior. Referido 
sulco prolonga-se anteriormente, passando por debaixo do umbo. 
Parece corresponder a um ligamento, levemente anfidético.
A impressão do músculo adutor anterior é profunda, sub- 
circular, um tanto variável de indivíduo para indivíduo. Situa-se 
anteriormente e logo abaixo do umbo, se orientarmos a concha 
com o umbo voltado para o alto. Em alguns exemplares, aloja-
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se numa espécie de plataforma entalhada na espessura da concha 
(Vide, Est. III, f. 7); parece-me impróprio referi-la como um 
septo miofórico, homólogo, por exemplo, ao de Congeria ou de 
certos mialinídios. Pouco acima do adutor anterior, ocorre uma 
impressão pequena, possivelmente de um músculo pedial.
A impressão do adutor posterior (bem perceptível somente 
em um exemplar) é maior, de forma oval e localizada no ângulo 
póstero-dorsal, a pequena distância das margens da concha.
Dimensões 
(M oldes internos)
C C ’ A  E  |3 a
V .E .  32mm 35mm 24mm 6mm ±  459 ±  1059 Est. III f. 5; D .G .P. V II - 18
V .E .  37 43 34 7 ±  509 ±  1109 Est. III, f. 6; D .G .P . V II - 19
p r o c e d ê n c i a : Jazigos 1, 2 , 4 , 5 e 7 da Zona Pinzonella 
neotropica e Jacquesia brasiliensis. Também, jazigo a 5,5 Km 
de Sto. Antônio da Platina, rodovia para Joaquim Távora,  E s ­
tado do Paraná.  Os coletores dêste último material foram os 
Drs. O. Barbosa e Setembrino Petri.
















L IT E R A T U R A
Almeida, F. M. de —  A  série Passa D ois e a região de Guareí. Rev. 
Politécnica, n. 126, p. 173-80, S. Paulo, 1938.
Amalitsky, W  — A  comparison of the Permian fresh water Lamelli- 
branchiata from Russia with those from the Karroo System  of 
South Africa. Quart. J. Geol. Soc., v. 51, p. 337-51, t. 12-13, 1895.
Beder, Q . —  Sobre un hallazgo de fósiles pérmicos en Villarica (R e­
publica del Paraguay). Bol. Ac. N ac. Cien. Cordoba, n. 27. p. 
9-12, 1923.
Carta geológica de Piracicaba, Comissão Geográfica e Geológica do 
Estado de São Paulo, edição preliminar, 1942, escala 1:100.000 
(Quadrícula de 30' com linhas de níveis de 25 metros de inter­
v a lo ).
Carta geológica do Estado de São Paulo, escala 1:2.000.000, organi­
zada pela Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. São  
Paulo, 1929.
Carta geológica do Estado de São Paulo, escala 1:1.000.000. organi­
zada pelo Instituto Geográfico e G eológico de São Paulo. São 
Paulo, 1947.
Clarke, J. M. —  N ew  Paleozoic Crustaceans. N ew  York State Mus., 
Bull. n. 219, p. 135-7. 2 t ,  1919.
Cox, L. R. —  Lamellibranchs from Karroo of Ruhuhu Coal fields,
Tanganyika. Quart. J. Geol. Soc. v. 88 p. 623-33, t. 39-40, 1932.
Idem —  Trissiac Lamellibranchia from Uruguay. An. M ag. N at. Hist, 
ser. 10, v. 13, p. 264-73, 1 t., 1934.
Idem —  Lamelibranquios de los estratos gondwánicos del Uruguay  
(T rad .). Inst Geol. y  Perf., Bol. n. 21, p. 3-12, 1 t., M ontevi­
d e o  1934.
Idem —  Lamelibrânquios triássicos do Uruguai (T rad .). D ivisão
Geol. M ineralogia, Bol. n. 107. p. 37-46, 1 t., Rio de Janeiro, 1942
(1943).
Idem — Karroo Lame|libranchia from Tanganyika Territory and M ada­
gascar. Quart. J. Geol. Soc., v. 92, p. 32-57, t. 4-5, 1936.
Dawson, J. W . —  N ote on the Genus N aiadites, etc., Quart. J. Geol. 
Soc., v. 50, p. 435-442, t. 30, 1894.
Dolianiti, E. —  Um novo elemento na flora fóssil do Brasil, S p h en o -
zam ites Brongniart. D iv. Geol. M ineralogia, N otas preliminares e 
estudos, n. 26, 4 p., lt., Rio de Janeiro, 1945.
Duarte, A. —  Paleontologia da parte superior do Grupo Estrada N ova  
Mineração e Metalurgia, v . 1, n. 1, p. 6-8, Rio de janeiro, 1936.
Dun, W . S. —  The Lower Marine forms of M yo n ia  with notes on a 
proposed new genus P achym yonia . Rec. Austral. Mus. 18/8, p. 
411-14, t. 51-2, Sydney, 1932.
116 MENDES,  FORMAÇÃO CORUMBATAÍ
14) Du Toit, A. L. — A  geological comparison of South America with
South Africa. Carnegie Inst. W ashington, Publ. 381, 1927.
15) Fisher, P. — Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchylio
logique. Paris, 1887.
16) Fletcher, H. O. —' A  revision of the genus M yonia , with notes on allied
genera from the Permo-Carboniferous of new South W ales. Rec.
Austral. M us., v. 18, p. 389-410, t. 47-50, Sidney, 1932.
17) Fôlha de Rio Claro, Comissão Geográfica e G eológica do Estado de
São Paulo, edição preliminar, 1907, escala 1: 100.000 (Quadrícula 
de 30', com a geologia parcialmente demarcada e linhas de níveis 
de 25 metros de intervalo).
18) Frenguelli, J. —  M oluscos continentales en Paleozoico Superior y en
el Triassico de la Argentina. N otas del Mus. La Plata, t. 10, 
Paleontologia n. 83, p. 181-204, 5 t., La Plata, 1945.
19) Idem —  Estratigrafia y  edad del llamado “Retico en la Argentina.
G A EA , t. 8, p. 159-309, 4 t., Buenos Aires, 1948.
20) Furia, A. —  Coletânea de análises químicas, etc., 3o l. Inst. Geográ­
fico e G eológico n. 24, São Paulo, 1939.
21) Gordon, Jr., <M. — Classificação das formações gonduânicas do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. D iv. Geol. M neralogia, 
N otas preliminares e estudos n. 38, 20 p., Rio de Janeiro, 1947.
22) Hall, J. —  Lamellibranchiata, Paleontology of N ew  York, v. 5 /1 , p.
269-561, t. 34-96, Albany, 1885.
23) Henderson, J. —  Fossil non-marine M ollusca of North America. Geol.
Soc. America, Special Paper 3, 313 p., 1935.
24) Hind, W  —  British Carboniferous Lamellibranchiata. pt. 2. Paleon-
togr. Soc., v. 51, p. 79-208, t. 3-15, London, 1897.
25) Idem —  British Carboniferous Lamellibranchiata, pt. 4. Paleontogr.
Soc., v. 53, p. 275-360, t. 26-39, London, 1S99.
26) Idem —  British Carboniferous Lamellibranchiata, pt. 5. Paleontogr.
Soc., v. 54, p. 359-476, t. 40-54, London, 1900.
27) Idem —  On a new species of Solenopsis [So lem ovpha], etc., Quart.
J. Geol. Soc., v. 59, p. 334-6, London, 1903.
28) Holdhaus, K. —  Sôbre alguns lamelibrânquios fósseis do Sul do Brasil.
Serv. Geol. Miner., Monogr. 2, 24 p., 2 t., Rio de Janeiro, 1918.
29) Huene, F. von — Aphorismen über die Stratigraphie des brasilianis­
chen Staates São Paulo. Ctbl. f. Min. Geol. uj Pal., Ab. B, 1940, 
p. 200-10, Stuttgart, 1940. 1
30) Hussakof, L. —  Alguns restos de peixe do Permiano e do Triássico
do Brasil. Bol. Serv. Geol. Miner. Brasil, n. 49, 13 p., 1 t., Rio 
de Janeiro, 1930.
31) Jaworski, E. —• Die Marine Trias in Südamerika. N . Jb. f. Min. u. s.,
47, B. B., 1923, p. 93-200, t. 4-6, 4 textifig.
32) Keidel, J. (e H. J. Harrington) —  On the discovery of Lower Carbo­
niferous tillites, etc., Geol. Mag., 75, n. 885, p. 103-129, London,
1938.
33) King, W . — A  monograph of the Permian fossils of England. Paleon­
togr. Soc., 253 p., 28 t., London, 1850.
34) Köninck, L. G. de — Faune du calcaire Carbonifère de la Belgique,
Cinquième partie, Lamellibranches. An. Mus. Royal Hist. N at. 
Belgique; t. 11, 283 p., 41 t., Bruxelles, 1885.
MENDES,  FORMAÇÃO CORUMBATAÍ 117
35) Leanza A. F. —  Braquiópodos y  pelecípodos carboníferos en la Pro­
víncia de La Rioja (A rgentina). Rev. Mus. La Plata (N . S .) ,  
v. 3, Sección Paleontologia, n. 18, p. 237-264, 3 t., La Plata, 1948.
36) Idem —  El llamado triassico marino dei Brasil, Paraguay, Uruguay
y Argentina. Rev. Assoc. Geol. Argentina, v. 3, n. 3, p. 219-244,
3 t., Buenos Aires, 1948.
37) Maniero, J. —  D a doxy lon  W h ite i  sp. n., Boi. Fac. Fil. Cien. Letr.,
U niv. São Paulo, 45, Geologia n. 1, p. 107-12, 5 figs., São Paulo, 
1944.
38) M apa geológico de la Republica del Uruguay, Instituto G eologico dei
Uruguay, escala 1: 750.000. Organizado por N . Serra, J. H. Ca- 
orsi e R. B onfiglio). M ontevideu, 1946.
39) Mendes, J. C. —  (Lamelibrânquios triássicos de Rio Claro. Boi.
Fac. Fil. Ciên. Letr., Univ. São Paulo, 45, G eologia n. 1, p. 
41-74, 2 t., São Paulo, 1944.
40) Idem —  Posição estratigráfica de Lycopodiopsis  Renault. An. Ac. Bras.
Ciên., v. 16, n. 2, p. 137-8, Rio de Janeiro, 1944.
41) Idem —  Considerações sôbre a Estratigrafia e Idade da formação
Estrada N ova. Boi. Fac. Fil. Ciên. Letr., U niv. São Paulo, 50, 
Geologia n. 2, p. 27-34, São Paulo, 1945.
42) Idem —  (e Sergio M ezzalira) —  Posição estratigráfica dos novos ho­
rizontes com vegetais fósses da formação Estrada N ova. D iv. 
Geol. Mineralogia, N otas preliminares e estudos n. 30, 4 p., 5 
figs., Rio de Janeiro, 1946.
43) Idem —  A  idade da formação Estrada N o v a  em face da Paleobotânica.
Anais do 2.* Congresso Panamericano de Geologia, e Engenharia
de M inas (1946), v . 3, p. 385-403, Rio de Janeiro, 1946.
44) Idem — N ovos lamelibrânquios fósseis da Sér e Passa Dois, Sul do
Brasil Boi. D iv. G eo|. Mineralogia, n. 133, 40 p., 5 t., Rio de 
Janeiro, 1949.
45) Idem —  (e Setembrino Petri) —  Estudos biométricos de certas es­
pécies de Pinzonella  e Pinzonellopis. Acad. Bras. Ciênc., v. 22, 
n. 1, p. 99-106, Rio do Janeiro, 1950.
46) Mezzalira, S. —  N otícia sôbre a ocorrência de vegetais fósseis em
Corumbataí, Estado de São Paulo. Mineração e Metalurgia, v. 
9, n. 49, p. 21-22, Rio de Janeiro, 1945.
47) N ew ell, N . D. —  Paleozoic Pelecypods M yalina  and N aiadites. Am.
Journ. Se., v. 238, p. 286-295, t. 1-2, 1940.
48) Idem — Late Paleozoic Pelecypods M ytilacea. Geol. Survey of
Kansas v. 10/2, 80 p., 15 t. Lawrence, 1942.
49) Oliveira, E. P. de —  Posição estratigráfica dos Lamelibrânquios des­
critos na memória do prof. Holdhaus. Serv. Geol. Miner. Brasil, 
Monogr. 2, Anexo, p. 27-32, 1 mapa, Rio de Janeiro, 1918.
50) Idem —  Rochas triássicas do Estado do Paraná. An. Ac. Bras.
Ciên., v. 2, n., 2, p. 131-6, Rio de Janeiro, 1930.
51) Idem —  Ocorrência de plantas carboníferas da flora cosmopolita no
Estado de Piauí. An. Ac. Bras. Ciên., v. 6, n. 3, p. 113-8. 
Rio de Janeiro, 1934
52) (Oliveira, P. E. de) —  Fósseis triássicos de M ato Grosso. Minera­
ção e Metalurgia, v . 3, n. 17, p. 278, Rio de Janeiro, 1939.
118 MENDES,  FORMAÇÃO CORUMBATAÍ
53) Oppenheim, V . —  Rochas gondwânicas e G eologia do Petróleo do
Brasil Meridional. Serv. Fom. Prod. Mineral, Boi. n. 5, 129 p . ,  
29 fis., 7 mapas, Rio de Janeiro, 1934.
54) Idem —  (e C. M . M alam phy) —  Sôbre a tectônica da área São
Pedro-Xarqueada. Serv. Fom. Prod. Mineral, A vulso 7, 12 p . ,  
9 fis., Ri ode Janeiro, 1936.
55) Pacheco, J. —  Relatório elucidatiVo do esbôço geológico, etc., m  E x­
ploração da região compreendida pelas fôlhas topográphicas S o­
rocaba, Itapetininga, Buri, Faxina, Itaporanga, Sete Barras, etc., 
p. 9-12, Comissão Geográfica e G eológica do Estado de São Paulo, 
São Paulo, 1927
56) Philippi, E. —  D ie Fauna unteren Trigonodusdolomítes von Hunter­
feld bei Schwieberdinger und des sogenannten “Cannstatter Kreide- 
M ergels”, Jahresch. Ver. f. vat. Naturk., 45 p. 145-227, t. 
4-9, W urtemberg, 1898.
57) Reed, F. R. C. —- Triassic fossils from Brazil, An. M ag. N at. Hist.
ser. 10, v . 10, p. 479-87, t. 19, 1932 
57a) Idem —  Fósseis triássicos do Brasil (T rad .). D iv. Geol. Miner. Bol.
107, p. 10-22, 1 t., Rio de Janeiro, 1942 (1943).
58) Idem —  N ovos phyllopodos fósseis do Brasil. Serv. Geol. Miner.
Brasil, Bol. n. 34, 17 p., 1 t., Rio de Janeiro, 1929.
59) Idem —  Faunas triássicas do Brasil. Serv. Geol. Miner. Brasil, M o-
nogr. 9, 97 p., 5 t., Rio de Janeiro, 1929.
60) Idem —- lim a nova fauna permo-carbonifera do Brasil. Serv. Geol.
Miner. Brasil, M onogr. 10, 45 p., 8 t., Rio de Janeiro, 1930.
61) Idem —  Some new triassic fossils from Brazil, An. M ag. N at. Hist.
ser. 10, v . 10, p. 479-87, t. 19, 1932.
61a) Idem —  Sôbre alguns nóvos fósseis triássicos do Brasil (T rad .). D iv.
Geol. Mineralogia, BoL n. 107, p. 25-34, 1 t., Rio de Janeiro, 
1942 (1943).
62) Idem —  Some triassic lamellibranchs from Brazil and Paraguay. Geol.
M agaz., v. 72, p. 33-42, t., 1, 1935.
62J Idem — * A lguns lamelibrânquios triássicos do Brasil e do
^  Paraguai (Trad.) Serv. Geol. Miner. Brasil, Bol. n. 98, 20 p., 1 t.,
Rio de Janeiro, 1940.
63) Rego, L. M. F. — ■ /A Geologia do Petróleo no Estado de São Paulo.
Serv. Geol. Miner., Brasil, Bol. n. 46, 105 p., 24 figs., Rio 
de Janeiro, 1930.
64) Idem -— O  Sistema de Santa Catarina em São Paulo. An. Esc.
Politécnica São Paulo, p. 327-412, São Paulo, 1936.
65) Idem —* Contribuição ao estudo das camadas superiores da Série
Passa D o :s. Anais, Ac. Bras. Ciênt., v. 8, n. 1, p. 41-52, Rio 
de Janeiro, 1944.
66) Relatorio* Anual do Dfiretor da D ivisão de Geologia e Minerafogia,
Ano de 1942, Rio de Janeiro, 1944.
67) Renault, B. —  Sur une nouvelle Lycopodiacée houillère (L yco p o -
d lopsis D e rb y i) . Comptes Rendus de lAc. de Sei., v. 110, p. 
809-11, Paris, 1890.
68) Silva, J. B. de Andrada e (e Martim Francisco Ribeiro de Andrada)
—  V oyage minéralogique dans la province de Saint Paul au Bré­
sil. Journal des V oyages, découvertes et navegations modernes,
MEND ES ,  FORMAÇÃO CORUMBATAÍ 119
ou Archives géographique du 19me. Siècle, etc., t. 36, p. 69-80, 
216-227, Paris, 1827.
69) Solms-Laubach, H. Graf, zu —  T ie tea  singularis, Ein neuer fossiler
Pteridinenstamn aus Brasilien. Zeits., f. Botanik, Jg. 5, 9, p. 673- 
700, t. 6-7, 1913.
70) Tchernychew, B —  Carbonicola, A n thvacom ya  and N ajad ites  of D o-
netz Basin. Trans. Geol. & Prosp. Service U SSR , fase. 72, 125 
p., 5 t., 1931.
71) Trueman, A. E. —  Stratigraphical problems in the Coal Measures of
Europe and North America. Quart. J. Geol Soc., v . 102, London, 
1946.
72) W ashburne, Ch. W. —  Petroleum G eology of the State of São Paulo.
Com. Geogr. Geol., Bol. n. 22, 272 p., ilus., map. qd., São Paulo, 
1930.
72a) Idem —  G eologia do Petróleo no Estado de São Paulo (Trad. Jovia-
no P acheco). Rio de Janeiro, 1939.
73) W hite, D . —  Flora fóssil das Coal Measures do Brasil. (Report on
the Fossil flora of the Coal Measures of B rasil). Relatório final 
da Com. Estudos das Minas de Carvão de Pedra do Brasil, 
parte 3, p. 337-617, t. 5-14, Rio de Janeiro, 1908.
74) W hite, I C .  —  Relatório sôbre as Coal Measures e rochas associa­
das do Sul do Brasil. Relatório final da Comissãoi dos Estudos das 
M inas de Pedra do Brasil, parte 1, p. 1-201, Rio de Janeiro, 1908.
ESTAMPA I
F ig . 1 — B arbosa ia  an g u la ta  M endes, sp. n. M olde interno; v a lv a  es­
querda. B airro de Sta. T erezinha, P iracicab a  X  1 2 /5  (aprox.) 
D.G .P. V II — 78.
F ig . 2 — P inzonella  illusa  R eed. V alva esquerda üm 19 _|- 100 da ferrov ia
R io Claro-A nalândia, entre F erraz e Ajapi, Mun. de R io
Claro. X  0,9 (aprox.) D.G.M. n. 4013.
F ig . 2b — Interior, do m esm o espécim e. X  0,9 (aprox.).
F ig . 3a — D itto .  V a lva  d ireita  de individuo um  tan to  jovem . Jazigo à  
direita  da rodovia A japi Ferraz, próxim o à m argem  do rio 
C orum bataí, Mun. de R io Claro. X  1 4 / 5 (aprox.) D.G .P. V II
— 17.
F ig . 3b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 4 — D itto .  V a lva  direita. C hácara Gõss, Ferraz, Mun. de R io Claro.
X  1 2/5  D.G .P. V II — 11.
F ig . 5a — P inzonella  neo trop ica  (R eed ). V alva  esquerda. C hácara R aven, 
Corum bataí. X  1 3/5 (aprox.) D .G .P. V II — 2*.
F ig . 5b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 6a — C asterella  g ra tio sa  M endes, sp. n. V alva  direita. Jazigo à 
direita  da rodovia A japí-Ferraz, próxim o à m argem  do rio 
Corum bataí, Mun. de R io Claro. X. 1 1/5  (aprox.) D.G .P. V II
— 58.
F ig . 6b — C haneira do m esm o espécim e. M atriz só parcialm ente rem o­
vida. X  1 2/5  (aprox.).
F ig . 7a — H oldhausiella  e longata  (H oldhaus). V alva esquerda, C hácara  
Culik, Ferraz, Mun. de R io Claro. X  1 1/3 (aprox.) D.G.P. 
n. 4.018.
F ig . 7b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 8a — T erra ia  aequ ila tera lis  M endes, sp. n. V alva  direita. C hácara  
Gõss, Ferraz, Mun. de R io Claro. X  1 1/5 (aprox.) D .G .P V II
— 25.
F ig . 8a — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 9 — D itto .  C harneira de valva esquerda. Jazigo à d ireita  da rodo­
v ia  A japi-Ferraz. próxim a à m argem  do rio C orum bataí, Mun. 
de R io Claro. X  1 2/5  (aprox.) D .G .P V II — 26.
F ig . 10 — Plesiocyprine lla  carina ta  H oldhaus. V alva esquerda. C hácara  
Gõss, Ferraz, Mun. de R io Claro X  4/5  (aprox.) D .G .P  V II
— 70.
F ig . 11 — D itto .  Interior de valva  esquerda. C hácara Sta. E lisa , R io  
Claro. X  0,95 (aprox.) D.G.P. V II — 71.
(E sp écim e col. e ofer. por A. M artins.).
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ESTAMPA II
F ig . 1 P in zo n e lla  n eo trop ica  (R eed ). V alva  esquerda. C hácara R aven, 
C orum bataí. X  1 1/5  (aprox.) D .G .P. V II — 1.
F ig . 2a D itto .  V a lva  d ireita  de um  individuo m ais jovem . C hácara  
R aven, C orum bataí. X  1 3/5  (aprox.) D .G .P  V II — 4.
F ig . 2b — In terior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 3a — C o w p eres ia  an ceps  (R eed ). V alva  esquerda. C hácara Sgarboza, 
C orum bátaí. X  2 (aprox.) D.G.M. n. 4.015.
F ig . 3b — In terior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 4 — H oldh au sie lla  e lon ga ta  (H oldhaus). V alva  esquerda. Barreiro, 
P la n a lto  da R eserva , E stad o do P araná. X  0,9 (aprox.) D.G.M. 
n. 4.019.
F ig . 5a — D itto .  Interior de v a lva  d ireita  fragm entaria . M atriz par­
cia lm en te  rem ovida. M esm a procedência. X  1 (aprox.) D.G.M. 
n. 4.021.
F ig . 5b — V ista  dorsal do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 6a — D itto .  V alva  esquerda. M esm a procedência. X  1 (aprox.) D.G.M. 
n. 4.020.
F ig . 6b — C harneira do m esm o espécim e. M atriz parcialm ente rem ovida. 
M esm a escala.
F ig . 7 — H oldhausie lla  a lm eida i  M endes, sp. n. M olde interno. V alva  
esquerda. B airro  de Sta. Terezinha, P iracicaba. X  1 (aprox.) 
D .G .P. V II  —  77.
F ig . 8 — D itto .  M olde interno de v a lva  direita. M esm a procedência.
X  1 1/5 D.G .P. V II — 76.
F ig . 9 — P les io cyp r in e lla  car in a ta  H oldhaus. C harneira de va lva  direita.
M atriz p arcia lm ente rem ovida. C hácara Gõss, F erraz, Mun. de 
R io Claro. X  1 (aprox.) D.G .P. V II — 72.
)ESTAMPA III
F ig . Ia  — F erra z ia  card inalis  R eed. V alva  esquerda. K m . 19 +  100 da  
ferrov ia  C.P., en tre F erraz e A japí, M un. de R io Claro. X  
1 (aprox.) D .G .P. n. 4.014.
F ig . Ia  — Interior do m esm o espécim e. M atriz parcia lm en te rem ovida. 
M esm a escala.
F ig. 2a — Coxesia m ezza lira i  M endes, sp. n. V alva  esquerda. C hácara  
Culik, Ferraz, M un. de R io Claro. X  1 3/5 (aprox.) D .G .P. V II  
— 36.
F ig . 2b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 3a — Jacqu esia  brasiliensis  (R eed ). V alva direita. C hácara Raven,. 
C orum bataí. X  1 (aprox.) D.G .P. V II — 44.
F ig . 3b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 4 — Roxoa  coru m bata ien sis  M endes, sp. n. C hácara Gòss, Ferraz, 
Mun. de R io Claro. X  1,1 (aprox.) D .G .P. V II — 65.
F ig . 5 — N aiadopsis  lam ellosus  M endes sp. n. M olde interno de va lva  
esquerda. Jazigo situado a  5,5 km  de Sto. A ntonio da P latin a , 
rodovia para Joaquim  Tavora, E stado do P araná. X  1 (aprox.) 
D.G .P. V II — 18.
F ig . 6 — D itto .  M olde interno de v a lva  esquerda. M esm a procedência. 
X  1 (aprox.) D.G.P. V II — 19.
F ig . 7 — D itto .  V ista  in tern a  de um  fragm en to  anterior da v a lva  d ireita  
C hácara Sgarboza, Corum bataí. X  1 4/5  (aprox.) D.G.M.
n. 4.022.
F ig . 8a — R o x o a  in tr ig a n s  (M endes) V alva  d ireita  incom pleta. C hácara  
Sgarboza, C orum bataí. X  1 (aprox.) D.G.M. n. 4.016.
F ig . 8b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 9 — C astere lla  g ra tio sa  M endes, sp. n. V alva esquerda. C hácara  
P ed ra  Azul, R io Claro. X  1 1/5  (aprox.) D .G .P V II — 55.
F ig . 10 — D itto .  C harneira de va lva  esquerda fragm en taria . Matriz^ 
parcia lm ente rem ovida. C hácara C arnevale (parte b a ixa), entre  
F erraz e Ajapi, Mun. de R io Claro. X  1 1/2 (aprox.) D .G .P. 
V II — 57.
F ig . 11 — R oxoa  in tr igan s  (M endes). V al^a direita, C hácara R aven , Co­
rum bataí. X  1 1 /5  (aprox.) D .G .P. V II — 64.
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F ig . 1 — Holclhausiella e longata  (H old h au s). V alva  d ireita. C hácara  
Gõss, F erraz, Mun. de R io Claro. X  1 3 /4  (aprox.) D .G .P. V II  
—  66 .
F ig . 2a —  Coxvperesia anceps  (R eed ). V alva  d ireita  m ostrando bem  a  
ornam entação externa. C hácara R aven , C orum bataí. X  1 4 /5  
(aprox.) D .G .P. V II — 52.
F ig . 2b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 3a — D itto .  V alva direita, com  a ornam entação p arcia lm en te d esg a s­
tada. Km . 147 +  721 da E .F.C .P. (aquém  de C am aquã), Mun. de 
R io Claro. X  1 3/4  D.G .P. V II — 50.
F ig . 4b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala .
F ig . 5a — D itto .  V a lva  d ireita  com  a ornam entação bem  desgastada. K m  
147 +  721 da E .F.C .P. Mun. de R io Claro. X  1 4/5  (aprox.) 
D .G .P V II — 49.
F ig . 5b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 6 — Coxesia  m ezza l ira i  M endes, sp. n. F azen d a  S. José, A raras,
E stad o de São Paulo. X. 1 1/2  (aprox.) I.G.G. 528 — I.
F ig . 7a — N aia d o p s is  lam ellosus  M endes, sp. n. V alva  d ireita  fragm en taria .
C hácara Sgarboza, C orum bataí. X  2 /3  (aprox.) D .G .P  n. 4.023.
F ig . 7b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
F ig . 8 — J ocqu esia  brasiliensis  (R eed ). In terior da v a lva  esquerda. M a­
triz  só parcia lm en te rem ovida. C hácara R aven , C orum bataí, 
X  1 1/5  (aprox.) D .G .P. V II — 41.
F ig . 9a — D itto .  V a lva  esquerda. M esm a procedência. X  1,1 (aprox.) 
D.G .P. V II — 42.
F ig . 9b — Interior do m esm o espécim e. M esm a escala.
